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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم

اﻹﻧﻌدام ﻛدرﺟﮫ ﻣن درﺟﺎت ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(

ﺣﻣدان ﺳﺎﻟم ﻋﻠﻲ ﺣﻣدان اﻟﺷﺎﻣﺳﻲ

أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم

إﺷراف أ.د .ﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷﻌﯾب

ﻧوﻓﻣﺑر 2020

ii

إﻗرار أﺻﺎﻟﺔ اﻷطروﺣﺔ
أﻧﺎ ﺣﻣدان ﺳﺎﻟم ﻋﻠﻲ ﺣﻣدان اﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ،اﻟﻣوﻗﻊ أدﻧﺎه ،طﺎﻟب دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات

اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻘدم اﻷطروﺣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻌﻧوان " اﻹﻧﻌدام ﻛدرﺟﮫ ﻣن درﺟﺎت ﺑطﻼن اﻟﻘرار
اﻹداري )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(" ،أﻗر رﺳﻣﯾﺎ ً ﺑﺄن ھذه اﻷطروﺣﺔ ھو اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ﻗﻣت
ﺑﺈﻋداده ﺗﺣت إﺷراف أ.د .ﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷﻌﯾب ،اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون .وأﻗر أﯾﺿﺎ ً
ﺑﺄن ھذه اﻷطروﺣﺔ ﻟم ﺗﻘدم ﻣن ﻗﺑل ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن أي ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن ﻛل
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻧت ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﻗد ﺗم ﺗوﺛﯾﻘﮭﺎ واﻻﺳﺗﺷﮭﺎد ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ
ﻋﻠﯾﮭﺎ .وأﻗر أﯾﺿﺎ ً ﺑﻌدم وﺟود أي ﺗﻌﺎرض ﻣﺣﺗﻣل ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣث وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﺄﻟﯾف وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ و/أو ﻧﺷر ھذه اﻷطروﺣﺔ.
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ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر ©  2020ﺣﻣدان ﺳﺎﻟم ﻋﻠﻲ ﺣﻣدان اﻟﺷﺎﻣﺳﻲ
ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر ﻣﺣﻔوظﺔ

iv

إﺟﺎزة أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
أﺟﯾزت أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم أدﻧﺎه:
 (1اﻟﻣﺷرف )رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ( :أ .د .ﻣﺟدي ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺷﻌﯾب
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ دﻛﺗور
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

16/11/2020

 (2ﻋﺿو داﺧﻠﻲ :د .طﺎرق أﺑو اﻟوﻓﺎ
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

16/11/2020

 (3ﻋﺿو ﺧﺎرﺟﻲ :د .ﺷﻌﺑﺎن أﺣﻣد رﻣﺿﺎن
اﻟدرﺟﺔ :أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك
أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺷرطﺔ دﺑﻲ ،اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

16/11/2020
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اﻋﺗﻣدت اﻷطروﺣﺔ ﻣن ﻗِﺑل:

ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون :اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور /ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد

اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

13/1/2021

ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ :اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور /ﻋﻠﻲ اﻟﻣرزوﻗﻲ

اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻧﺷر

اﻟﻧﺳﺧﺔ رﻗم ــــــ ﻣن ــــــــ
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اﻟﻣﻠﺧص
ﺗﻧﺎوﻟت ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻹﻧﻌدام ﻛدرﺟﺔ ﻣن درﺟﺎت ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث
اﻻول ﺗم ﺑﺣث اﻹﺻول اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام اذ ﺗﺑﯾن أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻣﮭد اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺧﺎص ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﻻﺑطﻼن إﻻ ﺑﻧص ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟزواج و ﻣن ﺛم ﺗطورت ﻓﯾﮫ
وﻟﻛن أدى اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﺧذ ﺑﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﮭﺎﺟﻣﺗﮭﺎ واﻧدﺛﺎرھﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻹن اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻘد
اﻟﺑﺎطل ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً واﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻌدم ﯾﺻطدم ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻖ ﺣﯾث ﻻ ﻓرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺛر،
وھﺟرت اﻟﻧظرﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻋﺎد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ وھو اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ واﻟﻧﺳﺑﻲ،
وﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﻘﻠت ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗظﮭر ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﮫ وإﻧﻣﺎ
ظﮭرت ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﻔوﺿو اﻟدوﻟﺔ ﻻﻓرﯾﯾر ودﯾﻔﯾد وﺗم اﻷﺧذ ﺑﺗﻠك اﻟﻔﻛرة ﻣن ﻗﺑل ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون
اﻹداري و طﺑﻘﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ.
وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗم ﺑﺣث ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻧﻌدام أﻻ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻟم
ﯾﻌﺗﻣد ﻣﻌﯾﺎرا ً واﺣدا ً ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم واﻟﺑﺎطل وﺗﻧوﻋت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ طرﺣت ﻓﺄﺧذت
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺻﺎرﺧﺔ ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗﻣﯾز اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل اﻟذي ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺻﻔﺗﮫ
اﻻدارﯾﺔ و اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم اﻟذي ﯾﻔﻘدھﺎ ،وأﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺄن اﻟﻘرار اﻻداري
ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ وھﻲ ﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﻓرد أو ﺳﻠطﺔ ﻻﻋﻼﻗﮫ ﻟﮭﺎ
ﺑﺎﻹدارة أو ﻣن ﻻﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘرﯾﯾر وﺣﺎﻟﺔ أﻋﺗداء ﺟﮭت اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت،
وأﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﻓﻘد أﺧذ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل واﻟﻘرار
اﻹداري اﻟﻣﻌدوم أﻻ أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﺗﺑﻧﻰ ﺣﺎﻻت أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ وﺗوﺳﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺗوﺳﻌﺎ ً
ﻛﺑﯾرا ً .واﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ أﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى .وﺗﺿﻣن
اﻟﻣطﻠب اﻻﺧﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ طرﺣﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن درﺟﺗﻲ اﻟﺑطﻼن وﻣﻧﮭﺎ ﻣﻌﯾﺎر
أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻣﻌﯾﺎر اﻟظﺎھر وﻣﻌﯾﺎر ﺗﺧﻠف رﻛن ﻣن اﻷرﻛﺎن وﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ.
ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ :اﻟﻘرار اﻹداري ،ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري ،اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم،
اﻟﺑطﻼن ،اﻹﻧﻌدام.
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اﻟﻌﻧوان واﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
Non-Existence as One of the Administrative Decision Nulity Degrees
(Comparative Study)
Abstract
This study covered the subject titled “Non-Existence as One of the
Administrative Decision Nullity Degrees”. In the first chapter, the historical
origins of the non-existence concept were discussed. It was discovered that the idea
of non-existence arose in the cradle of the private law specifically meant to confront
the rule which stipulates that there is no nullity except by a text in the marriage
contracts. This idea was developed to the extent that the exaggeration in adopting it
led to its attack and extinction from the law. This happened due to the fact that
the distinction between the absolutely false contract and the null contract
contradicts with logic, as there is no difference between them in terms of effect. The
theory was abandoned and then the private law returned to the binary division
namely the absolute nullity and the relative one. Later on, the idea of nonexistence was transferred to the administrative law, but it did not appear in the
public literature while it appeared in the report of the state commissioners, Liverier
and David. This idea was adopted by the administrative law jurists and applied by
the judiciary in its rulings.
In the second chapter, the approach of judiciary in determining the nonexistence criterion was discussed but the judiciary did not adopt a single criterion for
differentiating between the non-existent decision and the null one. The
subject discussion criteria which were put forward varied. Therefore, the
French courts adopted the criterion of serious violation of the law, similar to the
French Court of Dispute, which adopted the criterion of flagrant violation as a
standard to distinguish between the null administrative decision which reserves its
administrative capacity and the non-existent administrative decision that loses it.
The French Council of State adopted the approach which stipulated that the
administrative decision is considered as non-existent in the event of the
usurpation of power.

viii
This means that the administrative decision is being issued by an individual or
authority that has nothing to do with the administration or by someone who does
not have the authority to make decision and has an assault case towards
administration on the basis of power separation. With regard to the Egyptian
judiciary, it adopted the standard of gross violation to differentiate between the
null administrative decision and the non-existent administrative decision. However,
the Egyptian State Council adopted the cases of usurpation of power and expanded
in them considerably. The UAE judiciary adopted the standard of gross violation of
the law and expanded in other cases. The last requirement included the standards
which were put forward by the jurisprudence regarding the distinction between the
two degrees of nullity, including the standard of usurpation of authority, the
standard of administrative position, the apparent standard and the standard of the
failure of any of the pillars and the standard of grave illegality.
Keywords: Administrative decision, nullity of the administrative decision,
non-existent administrative decision, nullity, non-existence.
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ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر
اﻟﺣﻣد واﻟﺷﻛر � ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋدد ﺧﻠﻘﮫ ورﺿﻰ ﻧﻔﺳﮫ وزﻧﺔ ﻋرﺷﮫ وﻣداد ﻛﻠﻣﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ
ﻧﻌﻣﮫ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌد وﻻ ﺗﺣﺻﻰ ،واﻟﺣﻣد � واﻟﺷﻛر ﻟﮫ ﻋز وﺟل اﻟذي أﻋﺎﻧﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻد وﻋﻠﻰ ﻣﺎ
اﺳﺑﻐﮫ ﻋﻠﻲ ﻣن ﻧﻌم ،وأﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌزﯾﻣﺔ ﻹﻧﺟﺎز ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ.
أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺷﻌﯾب اﻟذي أﺷرف ﻋﻠﻰ
إﻧﺟﺎز ھذا اﻟﻌﻣل وأﺿﺎء ﻟﻲ اﻟطرﯾﻖ وذﻟل اﻟﺻﻌﺎب ،وﺗﺎﺑﻊ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺳﻌﺔ ﺻدر وطول ﻧﻔس
وأﻣدﻧﻲ ﺑﺄﻓﻛﺎره اﻟﻧﯾّرة وﻧﺻﺎﺋﺣﮫ اﻟﻘﯾّﻣﺔ وﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮫ اﻟﮭﺎدﻓﺔ وﻗدم ﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺧﻼل إﺷراﻓﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟرﺳﺎﻟﺔ.
وﻛذﻟك أﺗوﺟﮫ ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻛل ﻣن أﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﯾد اﻟﻌون ﻹﻧﺟﺎز ھذا اﻟﺑﺣث،
وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻟﻲ ﻋوﻧﺎ ً ﺧﻼل ﺳﻧوات دراﺳﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،و ﻛﻣﺎ أﺗوﺟﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛر
واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،ﻟﺗﻔﺿﻠﮭﻣﺎ ﺑﻘﺑول ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ھذه اﻷطروﺣﺔ.
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اﻹھداء

إﻟﻰ أﺑﻲ و أﻣﻲ اﻟﻌزﯾزﯾن ،...ﻓﮭﻣﺎ ﺧﯾر أھل ،وﺧﯾر ﻋون ،أدﻋو ﷲ أن ﯾطﯾل ﻋﻣرﻛﻣﺎ.
وإﻟﻰ وإﺧوﺗﻲ...ﺳﻧدي وﻋﺿدي وﻣﺷﺎطري أﻓراﺣﻲ وأﺣزاﻧﻲ.
وإﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻدﻗﺎء واﻟز ّﻣﻼء...وﻛل ﻣن ﻋﻠﻣﻧﻲ ﺣرﻓﺎً.
وإﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون.
إﻟﯾﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ ً أھدي ﺟﮭدي اﻟﻣﺗواﺿﻊ ھذا.
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر دراﺳﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣن أھم ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻘرار اﻹداري ،وذﻟك ﻣﻊ إﺗﺳﺎع وﺗﻧوع
ﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،وأﺗﺳﺎع ﻣﯾدان ﻧﺷﺎط اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﺗﻠﺟﺄ اﻹدارة ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ھذه اﻻﻏراض اﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ
أﻋﻣﺎل اﻹدارة وھذه اﻻﻋﻣﺎل ﻗد ﺗﻛون أﻋﻣﺎﻻً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻗد ﺗﻛون أﻋﻣﺎﻻً ﻣﺎدﯾﺔ.
وﺗﻘﺳم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻗرارات وﻋﻘود واﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺗواﻓﻖ إرادﺗﯾن اﻷوﻟﻰ
إرادة اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إرادة اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﮭذا اﻟﻌﻘد ،أﻣﺎ اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻧﺷﺄ ﺑﺄرادة
واﺣدة وھﻲ أرادة اﻟﺟﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺑﺗﺻرف ﻣﻧﻔرد وﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار اﻹداري أھم ﻣظﮭر ﻣن
ﻣظﺎھر إﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻹدارة وﺗﺳﺗﻣدھﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم و اﻟﻘرارات
اﻹدارﯾﺔ ﻣن أھم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ إھﺗﻣﺎﻣﺎ ظﺎھرا وﻗوﯾﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻣﺎء اﻹدارة
وﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري و ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ھو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ،وﻣن أھم وأﺧطر اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﯾد اﻹدارة ،وذﻟك ﺑﺈﻋﺗﺑﺎره أھم وﺳﺎﺋل ﻣﺑﺎﺷرة
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻻ ﺗﻣر ﻟﺣظﺔ ﺑدون إﺻدار ﻗرار إداري ﻣن ﻣﺳؤول أو
ﻣوظف ﻓﻲ ﺣدود إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻹدارة اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ھذه اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﮭﺎ و واﺟﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون .و ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻹداري ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻدر
اﻟﻘرار ﻋن اﻟﺟﮭـﺔ اﻹدارﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﺑﺈﺻـداره ،ووﻓﻘـﺎ ً ﻟﻠـﺷﻛل واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﻧون
وﻣﺳﺗﻧدا ً إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـرر ﺻـدوره ،وأن ﯾﺳﺗﮭدف ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،وﯾﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗـواﻓر ﺧﻣـس أرﻛﺎن ﻟﻘﯾـﺎم اﻟﻘـرار اﻹداري اﻟﺻﺣﯾﺢ
وھـﻲ :اﻻﺧﺗﺻـﺎص ،اﻟﺷـﻛـل ،اﻟﺳـﺑب ،اﻟﻣﺣـل ،اﻟﻐﺎﯾﺔ.
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 1ﺷرﯾف أﺣﻣد ﺑﻌﻠوﺷﺔ ،دﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزھرة ،ﻏزة ،2010 ،ص .38

2

وﺑﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  -أﺣدى ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ  -ﻛﺎن ﻻزم ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﺣﺗرم ﻣﺑدأ
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ ،وأن ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﮫ ،ﻷن ھذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻛون اﻟﺿﻣﺎن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﮭم .ﻓﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ھو ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،واﻟذي ﯾﻣﯾزھﺎ ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺑدادﯾﺔ.
وأذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﮫ أن اﻻدارة ﺗﻌﻣل أﺳﺎﺳﺎ ﻣن أﺟل ﺻﺎﻟﺢ اﻻﻓراد ﻓﺎن ھذا ﻻﯾﻣﻧﻊ ﻣن
أﺣﺗﻣﺎل أﻧﺣراﻓﮭﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ ﻋن ﻧطﺎق اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وأﻋﺗداﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻻﻓراد و ﺣرﯾﺎﺗﮭم وﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﻋﻣدا أو ﺑﻐﯾر ﻋﻣد .وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺿرار ﺗﻠﺣﻖ ﺑﺎﻷﻓراد ،وﺗﻌد
ھذه اﻟﻘرارات ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﺑﺔ وﯾﺗﻌﯾن إﺑطﺎﻟﮭﺎ.
وﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻻﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﮭم ﻣن اﻟﻣﺳﺎس ﺑﮭﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﮭﺔ
اﻻدارة ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون ھو اﻟﺑطﻼن ،وﻗد ﺳﺎر ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري وﻗﺿﺎؤه ﻋﻠﻰ أن ھذا اﻟﺟزاء
ﯾﺗﺧذ ﺷﻛل أﺑطﺎل اﻟﻌﻣل اﻻداري اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺗﻌوﯾض اﻻﻓراد ﻋﻣﺎ أﺻﺎﺑﮭم ﻣن أﺿرا ﺑﺳﺑﺑﮫ
وﻗد ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض اﻻﻓراد ﺟراء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل اﻻداري اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون.
واﻹدارة ﻋﻧد إﺻدارھﺎ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌدة إﻣﺗﯾﺎزات ،وﻣن ھذه اﻻﻣﺗﯾﺎزات
اﻣﺗﯾﺎز ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ،أي إن اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻌﺗﺑر ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﺎﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻌﻛس ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات دون ﺗوﻗف ﻋﻠﻰ إرادة اﻷﻓراد أو اﻟﻠﺟوء
إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺊ ھذا اﻟوﺿﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻹدارة واﻷﻓراد ،وﯾﻌطﻲ ﻟﻺدارة
ﻣوﻗﻔﺎ أﻓﺿل.
وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻘرار اﻻداري ﺑﺎﻧﮫ "اﻓﺻﺎح اﻻدارة ﻋن أردﺗﮭﺎ
اﻟﻣﻠزﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻐﺎﺋﮫ أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ ،وذﻟك ﺑﻘﺻد
ﺗﺳﯾﯾر ﻣرﻓﻖ ﻋﺎم" .وﻻ ﯾﺷﺗرط وﻓﻖ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻻداري ،أن ﯾﺻدر
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ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن ،أو ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺣددة ،وأﻧﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺄﺻداره ﺿﻣن
اﻟﺣدود و اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،وأن ﯾﻛون ﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻘرار اﻻداري.
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وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻘرار اﻹداري ﻗد ﯾﻛون رﻏم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮫ ﻟﻠﺑطﻼن ﻣرﺗﺑﺎ ً ﻵﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،
ﻓﺎﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻣﺿت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣدة اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻟم ﯾطﻌن ﺑﮭﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،وﻟم ﺗﻠﺟﺄ
اﻹدارة إﻟﻰ ﺳﺣﺑﮭﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،ﺗرﺗب آﺛﺎرھﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﺻدى ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،وﻻ ﯾﺟوز
ﻟﻺدارة اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﯾﮭﺎ أو ﺳﺣﺑﮭﺎ.
وﯾﺧﺗﻠف ﻧوع اﻟﺑطﻼن اﻟذي ﯾﺷوب اﻟﻘرار اﻹداري وﯾﺗدرج ﻣن اﻟﻘوة أﻟﻰ اﻟﺿﻌف ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺟﺳﺎﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة و اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﯾﻛون اﻟﺟزاء
ﻓﯾﮭﺎ ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري ،و ﻗد ﻻ ﯾﺟدي ﻧﻔﻌﺎ ً ﻣﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺧروج "اﻟﺻﺎرخ"
ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺑدأ.
وﻣن ﺛم أﺑﺗدع اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻛرة اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري ﻛﺟزاء ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺷوﺑﮭﺎ
ﻋﯾب ﺟﺳﯾم ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة ﺧروﺟﺎ ً ﺻﺎرﺧﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ھذا
اﻟﻣﺑدأ .وذﻟك ﻟﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺷوﺑﮫ ﻋﯾب ﺑﺳﯾط ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ أي اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل.
وﻣن ھﻧﺎ ﺟﺎءت ﻓﻛرة "اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم" ﻛﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻘرﯾر اﻧﻌدام اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺷوﺑﮭﺎ
ﻋﯾب ﺟﺳﯾم ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،واﻟﻰ ﻋدم ﺗرﺗﯾب أي أﺛر ﻟﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن اﻟﻘرارات
اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﺑﺗﺣدﯾد آﺛﺎر ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ.
إﻻ أن ﻣﺳﻠك اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﺗﻌرض ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺿطراب وﻟم ﯾﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﺑﯾﺎن اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻣﻧﻌدم ،ظﻠت ﻣﻌﺿﻠﺔ ﺗواﺟﮫ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ
ھذا ،ﻓطرح اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺻدده ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر.
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ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﺳﺗﻘﺗﺻر ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻌدام ﻛدرﺟﺔ ﻣن درﺟﺎت ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻻداري دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء وأراء اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر واﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﺗﺄﺻﯾل
ﻓﻛرة اﻻﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري.

أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع
ﺗﻛﺗﺳﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ اھﻣﯾﺗﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم وﺧطورة
آﺛﺎره ،وﻗد اﺣﺗدم اﻟﻧﻘﺎش ﺣوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،ﻓﺗﻌددت اﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ
واﻹﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮫ ،وأن ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم ﻟم ﯾﺣظﻰ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻻداري ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﻛﺑرى.
وﻛذﻟك ﻟﻠﺑﺣث أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧظرا ً ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ،ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﺣد اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ أو
اﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري ،اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام وﺗﺳﺎوﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدي ،اﻟذي
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث أﺛرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ،ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟدﻗﺔ ،وﻛﺎﻧت ﻣﺣل اﺧﺗﻼف وﺗﺑﺎﯾن ﺳواء ﻓﻲ آراء
اﻟﻔﻘﮫ أو اﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎء ،ﻛﻣﺎ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻻﻧﻌدام ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن
اﻟﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ واﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
وﯾزﯾد اﻟﻣوﺿوع أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم ) (11ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺣﯾث ان اﻟﻣﺎدة  84ﻣﻛررا ً ﻣﻧﮫ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ" :ﻻ
ﺗﻘﺑل دﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ) (60ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﻘرار اﻹداري
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ أو إﻋﻼن ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﺑﮫ أو ﺛﺑوت ﻋﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻣﺎ ً ﯾﻘﯾﻧﯾﺎً" و ﺑﺗﺎﻟﻲ أﻗرار اﻟﻣﺑدأ
اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺻري .وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻟﻠﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم أھﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ
ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻧﺗﺎﺋﺞ ھﺎﻣﺔ أﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﮫ ﺳﺗﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ.
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ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺗﺟﺳد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول أن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم اﺣﺗدم اﻟﻧﻘﺎش ﺣوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،ﻓﺗﻌددت اﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ واﻹﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻏﯾر أن وﺿﻊ اﻟﺣد
اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ و اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻم اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣن ادق اﻟﻣواﺿﯾﻊ و
ﻣﺎزال اﻟﺧﻼف ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺣﺗﻰ اﻻن ﺑﺧﺻوص ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻹﻧﻌدام واﻟﺑطﻼن .وﻣدى وﺟود ﻣﻌﯾﺎر
ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل و اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
وﻣﺻر واﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ھو اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
و اﻻراء اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم ،وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر واﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻛﺛرت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﻘرار اﻻداري ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣن وﺟود ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري .اﻻ ان
اﻟﺑﺎﺣث ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ دراﺳﺎت ﺣول اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
وذﻟك ﻟﻘﻠﺔ ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ وﻋدم ﻧﺷر اﻻﺑﺣﺎث .وﻗد وﺟد اﻟﺑﺎﺣث أرﺑﻊ دراﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وھﻲ:
أوﻻ :اﻟدﯾن اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑوزﯾد ،اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻧﺷﺄة ﻓﻛرة اﻻﻧﻌدام وﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘﮫ
اﻟﻣﻘﺎرن وﻛذﻟك ﺑﺣث ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﺑﺎطل و ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﮭﺎ
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ﺗطﺑﯾﻖ اﻻﻧﻌدام ،وﺧﻠص اﻟﻰ أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘرارت اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ أﺑﺗدﻋﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ﻟﻠﺣد
ﻣن ﺧطورة ﺗﺣﺻن اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﺷرف ﻋزﻣﻲ ﺻﯾﺎم ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺗﻲ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﻻردﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر .وﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺗﮫ اﻟﻣﺳﻠك اﻟذي اﺗﺑﻌﺗﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل
اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﻠك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻻردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم
وﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ أﻧﮫ ﻻﯾوﺟد ﻓرق ﺑﯾن ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن.
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :ﺑرھﺎن ﺷﻼل ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ،ﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻻداري
اﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﮫ وﻧﺷﺄﺗﮫ و اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻻﻧﻌدام و أﺛﺎر اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم .
راﺑﻌﺎ :ﻏرﺑﻲ أﺣﺳن ،ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﺑﺎطل دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ﻧﻘدﯾﺔ ،ﺑﺣث ﻣن دراﺳﺔ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر واﻟﺟزاﺋر و
ﺗوﺻل ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﯾرى ان ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف رﻛن
ﻣن اﻻرﻛﺎن.
وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم وﻷھﻣﯾﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم ﻗﺳﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن أﺳﺎﺳﯾن وﻣطﺎﻟب
ﻋدة ،وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺗﻧﺎول اﻷﺻول اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام و ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ھذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن
اﻟﻣطﻠب اﻷول اﻹﻧﻌدام ﻛﻔﻛرة ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻣﮭد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وأﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎول اﻷﺧذ ﺑﻔﻛرة
اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم.
و أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎول ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم وﻛذﻟك
ﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ اﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻧﻌدام .وأﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺳﻠك اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن درﺟﺗﻲ ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻷﺻول اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن
أن ﻓﻛرة اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌود ﺑﺄﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘدﯾم و ﻣﻊ
ﻣرور اﻟوﻗت و ﺗطور اﻟﻘواﻧﯾن ﺗطورت اﻟﻔﻛرة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر .أﻻ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻟم ﯾﻌرف ﻓﻛرة
اﻹﻧﻌدام ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻓﯾﮫ أﻻ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺑطﻼن وھو اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ
واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ .ﻣن ﺛم ظﮭرت ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﻧﻘﻠت ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام
ﻣﻧﮫ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري وأﺧذ ﺑﮭﺎ و طورھﺎ .وﻟذﻟك ﺳﯾﻘﺳم ھذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﺎﻟﻲ :ﺗﻧﺎول اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻋن اﻹﻧﻌدام ﻛﻔﻛرة ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻣﮭد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،وأﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻧﺎول اﻷﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻷﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻹﻧﻌدام ﻛﻔﻛرة ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻣﮭد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﺟد أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،ﺛم ظﮭرت ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﻛذﻟك أﻧﺗﻘﻠت اﻟﻰ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وﺗﺑﻧﺎھﺎ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ وﻣﻧﮭم ﻣن ﻋﺎرﺿﮭﺎ.
وﺳﯾﻘﺳم ھذا اﻟﻣطﻠب أﻟﻰ ﻓرﻋﯾن :اﻟﻔرع اﻷول ﺗﻧﺎول اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﻼن وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرع
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

اﻟﻔرع اﻷول :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﻼن
ﺗﻌد ﻓﻛرة اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺗﻌود أﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻣن ﺷﻛﻠﯾﺎت ﯾﺟب أﺗﺑﺎﻋﮭﺎ واذا ﺗﺧﻠﻔت ﺻم اﻟﺗﺻرف اﻟﺑطﻼن وﻣن ﺛم أﺑﺗدع اﻟﻔﻘﮫ ﻧظرﯾﺔ
اﻹﻧﻌدام ﻟﺗﺟﺎوز ﻗﺎﻋدة ﻻ ﺑطﻼن أﻻ ﺑﻧص ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
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أوﻻ :ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻘدﯾﻣﺔ
أن ﻧظرﯾﺔ ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋرﻓت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،أﻻ أن اﻟﻔﻘﮫ ﻋﺟز ﻋن
ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﯾﻌزى ذﻟك اﻟﻰ اﻟﻧﮭﺞ اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﺑﻌﮫ اﻟروﻣﺎن و اﻟذي
ﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ.

3

وﺗﻌد ﻧظرﯾﺔ ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدﯾم ،ﺣﯾث اﻟﻘﺎﻧون
اﻟروﻣﺎﻧﻲ وﺷروﺣﮫ ،ﻓﺎﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ،وﻋدم ﻣراﻋﺎة ھذه اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ
ﺑطﻼن اﻟﻌﻘد ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً اذ ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌرف اﻻ ﻧوﻋﺎ ً واﺣد ﻣن اﻟﺑطﻼن وﺧﻼﺻﺗﮫ أﻧﮫ ﻋﻧد ﻋدم
وﺟود اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﺈن اﻟﺗﺻرف ﻻ ﯾوﻟد وﻻ ﺗﻛون ﻟﮫ ﻓﺎﻋﻠﯾﮫ ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن
إرادة اﻟطرﻓﯾن وﻟﺗﻌﻠﻖ اﻟروﻣﺎن ﺑﺎﻟﺷﻛل ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻹرادة ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﻛﺎن ﯾﻌد ﺻﺣﯾﺣﺎ ً وﻟو
ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻗﺎﺻرا ً ،طﺎﻟﻣﺎ أﻓرغ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب.

4

وﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﺗطور اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﻧﻲ و ﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ،
ﻓﺟرت ﻓﯾﮫ ﻓﻛرة اﻟﻌﻘود اﻟرﺿﺎﺋﯾﺔ وﺑدأت ﻓﻲ اﻟذﯾوع واﻻﻧﺗﺷﺎر ،اﻷﻣر اﻟذي دﻋﻰ اﻟﺑرﯾﺗور اﻟروﻣﺎﻧﻲ
إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﯾﺷل أﺛر اﻟﺗﺻرف اﻟذي ﻟم ﺗﻧص اﻟﻌﺎده ﻋﻠﻰ ﺑطﻼﻧﮫ ،ﻓوﺟد إﻟﻰ ﺟوار
اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑطﻼن  -واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن دﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﺗﺟﻌل اﻟﺗﺻرف ﺑﺎطﻼً ﺑدون
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑذﻟك  -دﻋﺎوى أﺧرى أﻧﺷﺋﮭﺎ اﻟﺑرﯾﺗور )اﻟﻘﺎﺿﻲ( اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدورھﺎ أن ﺗﺷل
آﺛﺎر ھذا اﻟﺗﺻرف وﺗﺟﻌﻠﮫ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ.

5

و ﻟﻘد ﻋﻣت اﻟﺷﻛوى ﻣن ﻗﺳوة ھذه اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻷوﻟﻰ أذ ﻛﺎﻧت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳب
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ و ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺻﺑﺣت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﻔﻲ
ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس وﻟذﻟك اﺿطر اﻟﺑرﯾﺗور )اﻟﻘﺎﺿﻲ( أن ﯾﺑﺗدع ﻧظﺎﻣﺎ ً ﺟدﯾدا ﻟﺗﻼﻓﻲ آﺛﺎر ھذا اﻟﺑطﻼن،

 3ﺑرھﺎن زرﯾﻖ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻداري ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،دﻣﺷﻖ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،2002 ،ص .18
 4أﻟﮭﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣﻼوي ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ واﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﮭﺎ ،2018 ،ص .5
 5رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،1997 ،ص .25

9

ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻹﺳﺗرداد اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻠﻐﺑن ﺳواء ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻏش أو ﺗدﻟﯾس
أو ﻟم ﯾﺻﺎﺣﺑﮫ.

6

وإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺣﻖ اﻻﺳﺗرداد ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك اﻟدﻋوى أو اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺑرﯾﺗور
ﻟﻠﻘﺎﺻر ،ﺑطﻠب أﺑطﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻋﻘدھﺎ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻐش أو اﻟﺗدﻟﯾس راﺋدھﺎ ،وﺑذﻟك ﺑدأ اﻟﺗراﺿﻲ
ﯾﺄﺧذ طرﯾﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘود ،وﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺑطﻼن إذا ﻛﺎن ﻣﻌﯾﺑﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو اﺳﺗوﻓﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻟﻛن ﻟم ﯾﻛن اﻟﺑطﻼن ﯾﺗﻘرر ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ ،ﺑل ﻛﺎن ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﮫ ﻣن اﻟﺑرﯾﺗور إذا
اﺳﺗوﺛﻖ ﻣن ﺗﻌﯾب اﻻرادة.

7

وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﯾﻘﺳم اﻟﺑطﻼن اﻟﻰ ﻧوﻋﺎن :اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ وﯾﻣﺎرس
ﺑدﻋوی ﻣن دﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ وﯾﻣﺎرس ﺑواﺳطﺔ دﻋﺎوی ﺧﺎﺻﺔ.

8

وﻋﻠﻰ ذات اﻟﻣﻧﮭﺞ ﺳﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم ﻣﻣﯾزا ً ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ
واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ ،وھو اﻷﻣر اﻟذي أﺧذ ﺑﮫ )دوﻣﺎ( ،ﻛﻣﺎ أﺧذ ﺑﮫ )ﺑوھﯾﯾﮫ( ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ" :ھﻧﺎﻟك ﻧوﻋﺎن
ﻣن اﻟﺑطﻼن ،اﻷول اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ وھو ﻣﻘرر ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺗﺻرف ﺣﺳن
اﻵداب أو أن ﯾﻛون ﻣﻣﻧوﻋﺎ ً ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺛم اﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟذي ﯾﻧظر ﻓﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد".

9

ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌرف ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣﺎ ظﮭر ﻓﻲ ﻋﺑﺎراﺗﮫ ﻣن دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﻟﻔﻛرة اﻻﻧﻌدام ظﺎھرﯾﺎ ً إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺟﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻓﻛرة
ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ.

10

 6ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣر دﻏﻣش ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،2018،ص .27
 7أﻟﮭﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣﻼوي ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ واﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .7
 8طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،دار اﻟﻧﮭظﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،1976 ،ص .208
 9ﺑرھﺎن زرﯾﻖ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  18اﻟﻰ .19

 10ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣر دﻏﻣش ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .29

10

وﯾﺑرز ذﻟك ﻣن ﺧﻼل أن واﺿﻌﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺑﻠﯾون ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟوا اﻟﻧص اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟزواج،
ارادوا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻹﻧﻌدام واﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ .و ھو ﻣﺎ أﯾده اﻟﻣﺟﻠس اﻷول ﻣﻌﺎرﺿﺎ ً ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ
ذھب إﻟﯾﮫ رﯾل ) (Realﻣن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟزواج ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌد ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ .وﺧﺎﻟف رأي
اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻘررا أن اﻟزواج ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺑﺎطﻼً ﻛﻠﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﯾوﺟد داﺋﻣﺎ ً ﻋﻧوان وﻣظﮭر ﻟﮫ ،ﯾﺟب
أن ﯾﮭدﻣﺎ.

11

أﻻ أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻛﺄﺣدا أﻧواع اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻧﺷﺄت ﻷول ﻣرة ﻟﻣواﺟﮭت
ﻻ ﺑطﻼن ﺑدون ﻧص ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج ،وﯾﻌد اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ زﺧﺎری ) (Zachariaeﻣن أﺑرز
اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟذﯾن ﻣﯾزو ھذه اﻟﻔﻛرة ﺑوﺿوح ﻋﺎم  ،1827و ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﺷرﺣﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟذي ﻛﺎن ﻣطﺑﻘﺎ ﺣﯾن ذاك ﻓﻲ دول ﻏرب اﻟرﯾن اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ،إذا ﻻﺣظ أن اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ  -اﻟﻣواد 180
وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ – وﻗد ﻋددت اﻻﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺑطﻼن اﻟزواج ،وأوﺿﺢ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻗد ﻗرر ﺻراﺣﺔ أن
ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻗد ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻻ اﻟﻣﺛﺎل.

12

وھﻲ أﻧﮫ ﻻ ﺑطﻼن ﻓﯾﮫ إﻻ ﺑﻧص ،ﺛم ﻋرﺿت ﺣﺎﻻت ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﻼن ﻓﯾﮭﺎ ،وﻛﺎن
ﻣن اﻟواﺿﺢ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗرك اﻟزواج ﻓﯾﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﺟﻧس ﻟﻠزوﺟﯾن ،ﻋﻧدﺋذ ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﮫ أن ﯾﺧرج ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﮭﺎ ﻗﺎﻋدة أﻧﮫ ﻻ ﺑطﻼن إﻻ ﺑﻧص ،وﻟﻛﻧﮫ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﺑدﻻً ﻣن ﺳﻠوك اﻟطرﯾﻖ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘول ﺑﺑطﻼن اﻟزواج ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻋﻣد إﻟﻰ اﺑﺗداع
ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻧوﻋﺎ ً ﺟدﯾدا ً ﻣن اﻟﺑطﻼن ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﺗﻘرﯾره إﻟﻰ ﻧص ،ﻷﻧﮫ ﯾﻔرض ﺑﻣﺟرد ﻧور
اﻟﻌﻘل وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﯾﺎء ،ﻓﮭو ﺟزاء ﻟﺗﺧﻠف ﻋﻧﺻر طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻛذﻟك ﻻ ﯾﺣﺗﺎج

 11رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .28
 12رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .28

11

إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺷرع ﻟﮫ ،ﺑل ھو ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﮫ ،ﻣﻣﯾزا ً ﺑﯾن ﺷروط وﺟود اﻟﺗﺻرف وﺷروط ﺻﺣﺗﮫ
وﻣﻘررا ً أن اﻹﻧﻌدام ﻛﻧوع ﻣن ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﯽ ﻻﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧص ﻟﺗﻘرﯾره.

13

وأﻧﺗﺷرت ھذه اﻟﻔﻛرة اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء و ﻛﺗﺑو ﻋﻧﮭﺎ وداﻓﻌو ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺣﻣﺎس ،وھﻧﺎ )أوﺑری،
ورو( ﯾﻣﯾزان ﺑﯾن ﺛﻼث درﺟﺎت ﻟﻠﺑطﻼن :اﻹﻧﻌدام واﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ ،وداﻓﻊ ﻋﻧﮭﺎ
ﻟوران ،وأﯾده دﯾﻣوﻟوﻣب ،إذ ذھب ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗرﺿﺗﮫ ﻗﺎﻋدة "ﻻ ﺑطﻼن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟزواج إﻻ ﺑﻧص"
إﻟﻰ أﻧﮫ ﻟﯾس ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﻘرر ﺑطﻼن زواج ﻣﺗﺣدى اﻟﺟﻧس ،ﻷن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺑطل
اﻟﻌدم.

14

وﻣﺎ ﻟﺑث اﻟﻘﺿﺎء أن ﺳﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟطرﯾﻖ ،ﺣﯾث ﻗررت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أن اﻟﻌﻘد
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﻌدﻣﺎ إذا ﻓﻘد رﻛﻧﺎ ﻣن أرﻛﺎﻧﮫ.
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وﻓﻲ ھذا ﯾرى اﻟدﻛﺗور اﻟﺳﻧﮭوري أن "اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻘﺳم اﻟﺑطﻼن إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺗب:
اﻹﻧﻌدام واﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ وأﺳﺎس اﻟﺗﻘﺳﯾم ھو وﺟود أرﻛﺎن ﻟﻠﻌﻘد ﻻﺑد ﻣن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻛون .وﻟﮭذه اﻷرﻛﺎن ﺷروط ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓرھﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺧﺗل .ورﻛن ﻣن ھذه اﻷرﻛﺎن وھو
اﻟرﺿﺎ وﻻﺑد أن ﯾﺻدر ﻣن ذي أھﻠﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وأﻻ ﺗﻛون ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﻌﯾب ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ .وأرﻛﺎن
اﻟﻌﻘد اﻟرﺿﺎء واﻟﻣﺣل واﻟﺳﺑب ،وﻛذﻟك اﻟﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ،ﻓﺈذا اﻧﻌدم رﻛن ﻣﻧﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد
ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً .وﺷروط اﻟﻣﺣل أن ﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧﺎ ً ﻣﻌﯾﻧﺎ ً ﻣﺷروﻋﺎ ً ،وﺷرط اﻟﺳﺑب أن ﯾﻛون ﻣﺷروﻋﺎ ً ،ﻓﺈذا
اﺧﺗل ﺷرط ﻣن ھذه اﻟﺷروط ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً .وإذا ﺻدر اﻟرﺿﺎء ﻣن ﻧﺎﻗص اﻷھﻠﯾﺔ
ً 16
أو ﺷﺎﺑﮫ ﻋﯾب ﻛﺎﻟﻐﻠط أو اﻟﺗدﻟﯾس أو اﻹﻛراه ،ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻧﺳﺑﯾﺎ".
و ﯾﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ذﻟك أن اﻹﻧﻌدام ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ رﻛﻧﺎ ً ﻣن أرﻛﺎﻧﮫ
اﻟذي ﯾﻛون ﻣن ﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ ﻻ ﯾﺗﺻور ﻟﮫ وﺟود ﺑدوﻧﮭﺎ .أﻣﺎ اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ ﻓﯾﻛون ﺟزاء ﺗﺧﻠف ﺷرط
ﻣن اﻟﺷروط أﻣﺎ اﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﯾﻌد ﺟزاء ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺎﻟﺗﺻرف اﻟذي ﺗﻌﺗوره ﺑﻌض اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺛل ﻋﯾوب اﻟﻐﻠط أو اﻟﺗدﻟﯾس أو اﻹﻛراه أواﻷھﻠﯾﺔ.
 13ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد اﻟﻠطﯾف ،أﺣﻛﺎم اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣرﻓﻌﺎت اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻣﻧﯾﺔ ،2004 ،ص .71
 14ﺑرھﺎن زرﯾﻖ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .19
 15ﻧﻘض  3دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1953ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾرى ،1943 ،ﻗﺳم  ،1ص  ،257ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ
اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .29
 16ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟﺟزء اﻻول ،ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ،1964 ،ص .396
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ﺛﺎﻧﯾﺎ :أﻧدﺛﺎر ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام
ﻟﻘﯾت ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟذﯾن أﻧﻛروا اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ
ﻟﻠﻌﻘد وأﻗروا ﺑﺗﻘﺳﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ ،وذﻟك أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺗرﻓض ھذا اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻼﺛﻲ ،وﺗﺳﺗﺑدل ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ
ﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ً ﯾﺳوى ﺑﯾن اﻹﻧﻌدم واﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ.

17

وﻓﻲ ھذا ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور اﻟﺳﻧﮭوري أن "ﻛﺛرة اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺗﻧﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾزھﺎ
ﺑﯾن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻌدم واﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً .إذ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺻطدم ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻖ ،وﻟﯾس ﺑذي ﻓﺎﺋدة .أﻣﺎ
أﻧﮫ ﯾﺻطدم ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻖ ﻓﻸن اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻟﯾس ﻟﮫ وﺟود ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻓﮭو ﯾﺳﺗوي ﻓﻲ
اﻹﻧﻌدام ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻌدم ،وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺎل أن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻌدم أﺷد اﻧﻌداﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً
إذ ﻻ ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻌدم .وأﻣﺎ أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻏﯾر ذى ﻓﺎﺋدة ﻓﻸن أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً ھﻲ
ﻋﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻌدم ،ﻛﻼ اﻟﻌﻘدﯾن ﻻ ﯾﻧﺗﺞ أﺛرا ً ،وﻻ ﺗﻠﺣﻘﮫ اﻹﺟﺎزة وﻻ ﯾرد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﻘﺎدم .واﻟواﻗﻊ
أن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻹﻧﻌدام واﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ ﺧﻠﻘﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘد اﻟزواج ،إذ ﻗرر ھذا
اﻟﻔﻘﮫ ﻻ ﺑطﻼن ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻘد دون ﻧص ،ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﮫ ﻣن اﻟﺗزﻋزع .ﻓﻘﺎﻣت ﺣﺎﻻت ﺑطﻼن ﻻﺷك ﻓﯾﮭﺎ،
وﻟﻛن ﻟم ﯾرد ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻧص ،ﻛﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟزوﺟﺎن ﻣن ﺟﻧس واﺣد ،وﻛﻣﺎ إذا ﺗوﻟﻰ اﻟﻌﻘد ﻣن ﻟﯾس ﻟﮫ
اﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾﮫ ﻓﺧﻠﻘت ﻧظرﯾﺔ اﻹﻧﻌدام ﺣﺗﻰ ﺗﻐطﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت .وﻛﺎن اﻷوﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻘﯾد
18
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿﯾﻘﺔ".
وﻋﻠﻰ ھذا ﻓﻘد وﺟﮭت ﺳﮭﺎم اﻟﻧﻘد اﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﻧﻌدم ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ
اﻟﻘول وھﻲ إذ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ
واﻹﻧﻌدام ،ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﻲ اﻟﺑطﻼن .وأن اﻹﻧﻌدام ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾزه ﻋن اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل
ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ "اﺟﺗﮭﺎد ﻓﻘﮭﻲ" ﻻ أﺳﺎس ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وإن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ طرﺣت ﻟﻺﺣﺗﺟﺎج ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑطﻼن.
واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام أدى إﻟﻰ أن ﯾﺷﻣل ﺑﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً،

 17ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1991 ،ص
.362
 18ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ص .396
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إذ إﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﻣﺳﺎﺋل اﻟزواج ،ﺑﺣﯾث ﺷﻣل ﺣﺎﻻت اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧدﺛﺎره
وزواﻟﮫ.
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺑﻌد أﻧدﺛﺎر ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻣن أﻧواع اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ،ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺳﻣﺎه اﻵﺧران وھﻣﺎ
اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ وھو ﻣﺎ أﺧذ ﺑﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑطﻼن ،وھﻣﺎ ﻗﺳﻣﺎن
ﻣﺳﺗﻘﻼن ﻣن اﻟﺑطﻼن ﻓﺎﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ ھو اﻷﺻل واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ ھو اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء.
وأﺧذ ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﮭﺎ وھو اﻟﺑطﻼن
اﻟﻣطﻠﻖ واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ .وﺣﺎوﻟو وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﻲ اﻟﺑطﻼن .وﻟﻘد ذھب اﻟدﻛﺗور
اﻟﺳﻧﮭوري إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾرى أن اﻟﺑطﻼن ﯾﻛون ﻣطﻠﻘﺎ ً إذا ﺗﺧﻠف رﻛن ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد،
وﻧﺳﺑﯾﺎ ً إذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟرﻛن اﻟرﺿﺎ أﺳﺑﺎب اﻟﺻﺣﺔ وھﻲ اﻛﺗﻣﺎل اﻷھﻠﯾﺔ وﺧﻠو اﻟرﺿﺎ ﻣن اﻟﻌﯾوب.
واﺗﺟﮫ اﻟﺑﻌض إﻟﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﻲ
اﻟﺑطﻼن ،ﻓﯾﻛون اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣراد ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ھﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻛون اﻟﺑطﻼن ﻧﺳﺑﯾﺎ ً.

20

واﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑطﻼن إﻟﻰ )اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ واﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ( ھو اﻟراﺟﺢ ﻓﻘﮭﺎ ً ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،رﻏم أن اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺣدﯾث ﯾﻌﺗرف ﺑوﺟود ﺑﻌض أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ ﺑﯾن ﻧوﻋﻲ اﻟﺑطﻼن ،ﻟﻛﻧﮫ
ﯾﻘﯾم أﯾﺿﺎ ً ﻓوارق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺗﺑرر اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﻣﺎ ﻧوﻋﯾن ﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻟﻠﺑطﻼن.
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ورﻏم ذﻟك ﻧﺎدى أﺗﺟﺎه ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﺑﻧظرﯾﺔ أﺧرى ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑطﻼن ﻣﺗﻌدد ﺑﺗﻌدد اﻟﺷروط
وﺗﺧﻠﻔﮭﺎ وﯾذھب أﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن "اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮫ ﺷروط ﻋدة ﯾﮭدف
اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻛل ﺷرط ﯾﺿﻌﮫ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻏﺎﯾﺔ رﺑطﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﺷرط ،وﻛل ﺷرط ﻣن اﻟﺷروط ﻟﮫ أﺛر
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ،وھذا اﻷﺛر ھو وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺷرط .ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أﻧﮫ إذا ﺗﺧﻠف ﺷرط ﻣن
 19ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷرﯾف ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،2014 ،ص  12اﻟﻰ . 13
 20ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .399-397
 21ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣر دﻏﻣش ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  ،33ﻧﻘل ﻋن زﻛﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،1981 ،ص .50
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اﻟﺷروط زاﻟت اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ھو دون أن ﺗﻣس اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻷﺧرى
ﺣﻛﻣﺎ ً ﻷن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﮭﻣﮫ إﻻ إزاﻟﺔ اﻟﺟزء اﻟﻔﺎﺳد ﻣن اﻟﺗﺻرف ،واﻟﺑطﻼن ﻟﯾس إﻻ ﺗﺧﻠف اﻷﺛر
ﺳواء أﻛﺎن ﻛﻠﯾﺎ ً أم ﺟزﺋﯾﺎ ً ،وﯾﻧﺗﮭﻲ أﻧﺻﺎر ھذا اﻟرأي إﻟﻰ اﻟﺑطﻼن أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻻ ﻧوع واﺣد ،ﻷن
ﺗﺧﻠف اﻵﺛﺎر ﯾظﮭر ﺑﺻورة ﻣﺗﻌددة ،وﺻوره ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد ﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﻌدد ﺑل ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻓﻲ
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وأﺛر اﻟﺑطﻼن ﻣطﻠﻖ داﺋﻣﺎ ً .وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﺗﺣظ ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ
22
ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮫ وﻟم ﯾطﺑﻘﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء واﻧﺗﻘدھﺎ اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺷدة".
وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي أﻧﮫ "ﺛم ﻣن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣن ﯾرى ﺟﻌل اﻟﺑطﻼن درﺟﺔ واﺣدة،
ﻷن اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺑطﺎل أﻣﺎ أن ﯾﺻﺣﺢ واﻣﺎ أن ﯾﺣﻛم ﺑﺎﺑطﺎﻟﮫ ﻓﯾﺻﯾر ﻣﻌدوﻣﺎ ً" 23 .وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن ﻣن
ﺣﻣﻠوا ﻟواء ھذا اﻻﺗﺟﺎه اﻟدﻛﺗور اﻟﺳﻧﮭوري اﻟذي ﻋﺑر ﻋﻧﮫ ﺑﻘوﻟﮫ "ﺧﯾر ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ،اﻟرﺟوع
إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻖ اﻟﺻﺣﯾﺢ وﺟﻌل اﻟﺑطﻼن درﺟﺔ واﺣدة ﻻ ﺗﻔﺎوت ﻓﯾﮭﺎ ،ھﻲ اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ...ﻓﺎﻟﻌﻘد
اﻟﺑﺎطل ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﻻ ﯾﻌدو ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ أن ﯾﻛون ﻋﻘدا ً ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ،إذا ﻟﺣﻘﺗﮫ اﻹﺟﺎزة أو ورد ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺗﻘﺎدم ،أو ﻋﻘدا ً ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً إذا ﺗﻘرر ﺑطﻼﻧﮫ...وﻣن ﺛم ﻓﻠﯾس ھﻧﺎك إﻻ ﻧوع واﺣد ﻣن
24
اﻟﺑطﻼن ،ﯾﻧدﻣﺞ ﻓﯾﮫ اﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻛﻣﺎ اﻧدﻣﺞ ﻓﯾﮫ اﻹﻧﻌدام".
وﻛذﻟك أﺧذ ﺑﮭﺎ اﻟدﻛﺗور ﺟﻣﯾل اﻟﺷرﻗﺎوي ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﮫ ﻋن ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري ،واﻟﺑطﻼن ﻓﻲ ﻧظر ھذا اﻟرأي ھو ﻣن ﻧوع اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ ،ﺻورة واﺣدة ﻻ
ﺗﺗﻌدد ،ﻓﯾﻘول اﻟدﻛﺗور اﻟﺳﻧﮭوري إن اﻟﻣﻧطﻖ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة ﻻ ﯾﻘﺑل
اﻟﺗدرج إذ اﻟﺑطﻼن ﯾﻌدم اﻟﻌﻘد واﻟﻌدم ﻻ ﺗﻔﺎوت ﻓﯾﮫ ،إﻻ أﻧﮫ ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟرﺟوع
إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑطﻼن إﻟﻰ ﺑطﻼن ﻣطﻠﻖ و ﻧﺳﺑﻲ.
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وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص أﻧﮫ ﻗﺳم اﻟﺑطﻼن اﻟﻰ ﺑطﻼن
ﻣطﻠﻖ و ﺑطﻼن ﻧﺳﺑﻲ وأن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام وأن ﻛﺎﻧت ﻗد ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص أﻻ أﻧﮭﺎ
ظﻠت ﺣﺑﯾﺳﮫ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣدد وﻣن ﺛم أﻧدﺛرت ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻠﻖ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻧﺟﺎح.

 22ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .396
 23ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .362
 24ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .397
 25ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣر دﻏﻣش ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .35
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻻﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﻧﻘل ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام واﻹﺧذ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣؤﯾدا ً ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ ﻣﻔوﺿو اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرھم أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﻟﻘد
ﺷﺎﯾﻌت اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﻔﻘﮭﺎء  -ﺳواء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺻر -ھذا اﻟﻘﺿﺎء ،ﻟﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﻣن
أھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم .وﺳﯾﻘﺳم ھذا
اﻟﻣطﻠب أﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :اﻟﻔرع اﻻول :اﻹﻧﻌدام ﻛدرﺟﺔ ﻣن درﺟﺎت اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري و أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ و اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام.

اﻟﻔرع اﻷول :اﻹﻧﻌدام ﻛدرﺟﺔ ﻣن درﺟﺎت اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري
اﺳﺗﮭداء ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وﻧﻘل ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام اﻟﻰ
اﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،وﯾﻌد اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻ ﻓرﯾﯾر) (Laferriereأول ﻣن ﻣﯾز ﺑوﺿوح
ﺑﯾن ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾره ﻛﻣﻔوض ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ،وﯾﻌود اﻟﻔﺿل أﻟﯾﮫ ﺑﺑزوغ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻛﻧوع ﻣن أﻧواع ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات
اﻹدارﯾﺔ .وإذا ﻛﺎن اﺻطﻼح اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻗد ظﮭر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر
ﻣﻔوﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ ،إﻻ أن اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﺑﮭذا اﻻﺻطﻼح ﻟم ﯾرﺗﺑوا ﻋﻠﯾﮫ اﺛﺎرا ً ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب
ﻋﻠﻰ ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص.

أوﻻ :أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻣرادف ﻟﻌدم اﻹﺧﺗﺻﺎص
واﻻراء ﻗﺑل اﻟﻔﻘﯾﮫ ﻻ ﻓرﯾﯾر ﻟم ﺗﻛن واﺿﺣﺔ ﺣول ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻛﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻋدم
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،رﻏم وﺟود ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺗﻌﻣﻠت أﺻطﻼح
أﻏﺗﺻﺎب أو ﺗﻌﺑﯾر أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﮭﻲ ﻋﺑﺎرات اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛﻣرادف ﻟﻌدم اﻹﺧﺗﺻﺎص ،وﻟم ﯾﻔرق
ﻓﻘﮭﺎء ذﻟك اﻟﻌﺻر ﺑﯾن اﻻﺻطﻼﺣﯾن .وﻣﻧﮭم ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ دوﻓور) (Dufourﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﮫ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون
اﻹداري وھو ﺑﺻدد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﻌن ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻣن اﻟﻘول ﺑﺄن ھذا اﻟﺗﺟﺎوز ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻏﺗﺻﺎب
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ﻣوظف اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣوظف آﺧر .وﻣﺎ ﻗرره أوﻛوك ) (Aucocﻓﻲ ﻋﺎم  1869ﻣن أن ﻛل
ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟﺎوزا ً ﻟﻠﺳﻠطﺔ ،ﺳواء ﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ أﻏﺗﺻﺎب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو أﻋﺗداء اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺳﻠطﺔ أدارﯾﺔ ،أﻻ أن اﻟﻔﻘﯾﮫ ﺑﺎﺗﺑﯾﮫ ) (Batbieﻣﯾز
ﺑﯾن ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺳﯾط واﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻣﻘررا ً أن ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون
ﻣﺣﻼً ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ،ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺔ أﺧرى ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻل
إﻟﻰ ﺣد اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ .وإن ﻛﺎن ﺑدوره ھو اﻵﺧر ﻟم ﯾﻛﺷف ﻋن أھﻣﯾﺔ ھذا اﻟﺗﻣﯾﯾز.

26

وﻣﺟﻣل

اﻟﻘول ھﻧﺎ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺷر ھﻧﺎ أﺣد اﻟﻰ ﻓﻛرة اﻻﻧﻌدام ﺑوﺿوح ﻛﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻹﻧﻌدام ﻛﺟزاء ﻟﻌدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ
ﺣﺎول اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﺑطﻼن ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،إﻻ
ان اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠوا اﺻطﻼح اﻹﻧﻌدام أﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﺻطﻼح اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ ،و اﻹﻧﻌدام
ظﮭر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻔوﺿﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع.
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وﻟﻌل أول ﻣن ﺣﺎول ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧظرﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﮭﺎ ،ھو اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻻﻓرﯾﯾر) (Laferriereﻓﻲ ﺗﻘرﯾره اﻟﻣﻘدم إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻔوﺿﺎ ً ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ
) 5 (Laumonier-Carriolﻣﺎﯾو .1877

28

وﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رﻏﺑت ﻓﻲ ﻋﺎم  1872أن ﺗﺣﺗﻛر
ﺻﻧﺎﻋﺔ أﻋواد اﻟﺛﻘﺎب ،وﻛﺎن ھذا ﯾﺳﺗﻠزم ﻣﻧﮭﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﮭذه
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﻟﮭﺎ .ﻏﯾر أن وزﯾراﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧذاك ،رأى أن ذﻟك ﯾﺑﮭظ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ،
ﻓﺄوﻋز إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺑﺈﻏﻼق ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ،ﺑﺣﺟﺔ إدارﺗﮭﺎ دون ﺗرﺧﯾص .وﻟﻣﺎ ﻛﺎن
ﻟوﻣوﻧﯾﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﻼك اﻟذﯾن ﻣﺳﺗﮭم ھذه اﻟﻘرارات اﻟﻣوﻋز ﺑﮭﺎ ،ﻓﻘد طﻌن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن
 26وﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 47
وﻣﺎﺑﻌدھﺎ.
 27ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .363
 28ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾرى ،78 ،ﻗﺳم  ،93واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ص .437
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اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺻﻧﻌﮫ ،ﻣﺳﺗﻧدا ً ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أن اﻹدارة ﻗد اﺳﺗﮭدﻓت ﻣن وراء ذﻟك ،ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺗذرﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﮭﺎ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ .وﻋﻧد طرح اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،أوﺿﺢ ﻻﻓرﯾﯾر أﻣﺎﻣﮭﺎ أن اﻟﺧطﺄ اﻟﻔﺎﺣش واﻻﻏﺗﺻﺎب اﻟواﺿﺢ واﻻﻋﺗداء دون ﺣﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾﺔ ﯾﺟرد اﻟﻘرار ﻣن ﻛل ﺻﻔﺔ إدارﯾﺔ ،وﯾﮭﺑط ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي.

29

وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺣﯾن ﺗﺗﻌدى اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻊ أو ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻧزاع ﺣول
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻛذﻟك ﻛل ﻗرار ﯾﺻدر ﻋن ﺷﺧص ﻻﯾﻣﻠك اﺻدار اﻟﻘرارات ﻻﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﺗﻣﺗﻊ
أﺻﻼن ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم أو ﻻﻧﮫ ﯾﻛون ﻗد ﻓﻘد ھذه اﻟﺻﻔﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺻل أو اﻷﺳﺗﻘﺎﻟﺔ.

30

وﯾزﯾد ﻻﻓرﯾﯾر  -ﻓﻲ ﻣطوﻟﮫ ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى  -ﻓﻛرﺗﮫ ھذه إﯾﺿﺎﺣﺎ ً ،وﻓﻘﺎ ﻟرأﯾﮫ ﯾﺗﺟﻠﻰ
ﻏﺻب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻏﺗﺻﺎب ﺣﻖ أﺻدار اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﻗﺑل ﻣن ﻻ ﯾﻣﻠك ھذا اﻟﺣﻖ ،أو ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺗداء ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 31 ،وھو ﯾﻌﺗﺑر
ان اﻟﺗﺻرف اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻓرد ﻋﺎدي ﻟﯾﺳت ﻟﮫ أي ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﻟﻐﺎء ،ﺑل ﻏﯾر
ﻣوﺟود اﺻﻼً ،وھو ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌدي اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل رﺟﺎل اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ .ﺑل إﻧﮫ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌدوﻣﺎ ً وﯾﻌد ﺗﻧﻔﯾذه ﻣﻛوﻧﺎ ً ﻹﻋﺗداء
ﻣﺎدی.

32

وأﺷﺎر اﻟﻰ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام أﯾﺿﺎ ً ،ﻣﻔوض اﻟدوﻟﺔ دﯾﻔﯾد ) ،(Davidﺣﯾن أﻗﺗرﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر
ﺗﻘدم ﺑﮫ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ) 24 (Gounoullhouﻧوﻓﻣﺑر ،1877ﻣﻌﺗﺑر أن
اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظ وإن ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣظﮭر اﻟﻘرار اﻹداري ﻟﺻدوره ﻣن أﺣد رﺟﺎل اﻹدارة ،إﻻ

 29اﺷرف ﻋزﻣﻲ ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﺿؤ ﻣﺣﻛﻣﺗﻲ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ و اﻻردﻧﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑرﯾزﻧت ،ﻟﺑﺎن ،ﺑﯾروت ،2011 ،ص .4
 30طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 215
 31ﻣوﺳوﻋﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،طﺑﻌﺔ  ،1888اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص ، 469ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،ﻋﺑدﷲ طﻠﺑﮫ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل
اﻻدارة ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷﻖ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،1993 ،ص .260
 32ﺑن ﺧﻠف ﷲ ﻟﯾﻧدة ،ﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻻداري واﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﻋﻠﯾﮫ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد
ﺑوﺿﯾﺎف ،2017 ،ص .48
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أﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ ﻣﺎدام ﻟم ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع إداري وﻧﺎدى ﺑﺎﻟﻔﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﮭﺎء أﺧرون
ﺟﺎءوا ﻣن ﺑﻌده وﻛ ُل ﻣﻧﮭم أﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﯾن.

33

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ و اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارﯾﯾن ﻣن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام
ﺑﻌد ظﮭور ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻدري و ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أﻋواد اﻟﺛﻘﺎب
) (Laumonier-Carriolﺗﺑﻧﻰ اﻟﻔﻘﮫ ﻟﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام و ﺑﻌﺿﮭم أﺧذ ﺑﮭﺎ ﻣﺛل ﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ ﻻﻓرﯾﯾر و
اﻻﺧر أﺧﺗﻠف ﻋﻧﮫ ﻗﻠﯾﻼً و ﻛذﻟك اﻧﺗﻘﺎل ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام إﻟﻰ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري اﻟﻣﺻري و ﻣن ﺛم طﺑﻘﮭﺎ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻرى و اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻧﺗﻘﻠت اﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم.

أوﻻ :اﻟﻔﻘﮫ اﻻداري و ﻓﻛرة اﻷﻧﻌدام
ﺗﻠﻘف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟذﯾن ﺟﺎﺋوا ﻣن ﺑﻌد ﻻﻓرﯾﯾر ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻣﺛل دوﺟﯽ ،وھر ﯾو،
و وروﻻن و ﺑوﻧﺎر ،وﻓﺎﻟﯾن ،وأﻧدرﯾﮫ دي ﻟو ﺑﺎدﯾر 34 .وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮭم ﻗد اﻟﺗزﻣوا ﺧطوط اﻟﻔﻛرة
ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ ﻣن رﺑط ﺑﯾن اﻹﻧﻌدام واﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺑل ﻟﻘد ردد اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭم ﻋﺑﺎرات ﻻﻓرﯾﯾر
ذاﺗﮫ ﻓﯾؤﻛد ھورﯾو ) (Hauriouﻓﻲ أوﻟﻰ طﺑﻌﺎﺗﮫ ﻣوﺟزه ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري أن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر
ﻣن ﺷﺧص ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،أو اي ﺗﺻرف ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وذﻟك اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮫ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻣؤﻛدا ً
أﻧﮫ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻏﺗﺻﺎب ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻗرارا ً ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً وﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻻ ﯾﻘﺑل
اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ.
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وﯾﻠﺗزم ﺑﯾرﺗﻠﻲ ) (H.Berthelemyو روﻻﻧد ) ،(Rollandﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎدى ﺑﮭﺎ
ﻻﻓرﯾﯾر ،ﺣﯾث ﯾﻘررا أن اﻟﺗﺻرف ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺳﺎس أن ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﯾﻛون اﻏﺗﺻﺎب
اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺗﻰ ﺻدر ﻣﻣن ﻟﯾﺳت ﻟﮫ ﺳﻠطﺔ إﺻدار ﺗﺻرﻓﺎت إدارﯾﺔ أﺻﻼً.

36

وﯾﺄﺧذ اﻟﻌﻣﯾد دوﺟﯽ ) (Duguitﺑدوره ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ،ﻣﻊ اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن ﻓﻛرة
اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻣﺗﺟﺎوزا ً اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻧدى ﺑﮭﺎ ﻻﻓرﯾﯾر ،وأﺿﺎف ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾدة اﺳﺗﻣدھﺎ ﻣن اﻟﻐﺎﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷدھﺎ اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣﺗﻰ اﺳﺗﮭدف اﻟﻣوظف ﻏرﺿﺎ ً ﺑﻌﯾدا ً ﻋن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺣﯾث ﯾﺧرﺟﮫ
ﻋن ﻓﻛرة اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم ،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻛون ﻣﻐﺗﺻﺑﺎ ً ﻟﻠﺳﻠطﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺻف ﻗراره ﺑﺎﻹﻧﻌدام.

37

ﻛﻣﺎ ﺣﺎول أﻟﺳﻧدور ) (Alcindorﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﮫ ﻋن ﺑطﻼن اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ ﻋﺎم ،1912
إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻔﻛرة إﻧﻌدام اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﻌﺗﻣدا ً ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘرار
اﻹداري ،وﺑﺎﺣﺛﺎ ً ﻓﻲ أﺛر ﺗﺧﻠف ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ وﺟوده ،ﻣﻌوﻻً ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ
ﻋﻠﻰ ظﮭور اﻟﻌﯾب أﻣﺎم اﻷﻓراد.

38

وﻓﻲ ﻋﺎم  1937ذھب دﯾﺟراﻧﺞ ) (Desgrangesﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﮫ ﻋن ﻓﻛرة أﻋﻣﺎل اﻟﻐﺻب
اﻟﻣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ أن "اﻟﻘراراﻹداري ﯾﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻣﺗﻰ ﺗﺧﻠف رﻛن اﻹرادة ورﻛن اﻟﻣﺣل وﯾﺗﺣﻘﻖ ذﻟك اذا
ﻟم ﺗﻛن اﻹدارة ﻗد ﺗﺻرﻓت أﺻﻼً وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻛون ﻣوﺿوع اﻟﻘرار ﺧﺎرﺟﺎ ً ﻋن ﻧطﺎق
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻛﺄن ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺷرع أو ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم ،أﻣﺎ أﺳﺑﺎب
اﻟﻘرار ،ﻓﺎﻧﮭﺎ ﻻ ﺗؤدى اﻟﻰ اﻹﻧﻌدام اﻻ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣﻣل اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺻدار ﻗرار ﺗﺧرج
ﺑﮫ ﻋن ﻧطﺎق اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،وﺑﮭﺎ ﺗرﺗد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﻧﻌدام ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻧﻌدام ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﮫ وﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ رﻛن اﻟﻐرض ﻓﻲ اﻟﻘرار ،ﻓﺎذا ﺧرج
اﻟﻣوظف ﺑﻘراره ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﻋن أﻏراض اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،أﻣﺎ ﺣﯾن ﯾﻛون اﻟﻐرض
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻗرره اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻘرار ،وﻟﻛﻧﮫ ﻟﯾس ﻏرﯾﺑﺎ ً ﺑﺻﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،ﻛﺎن
39
اﻟﻘرار ﻣﻌﯾﺑﺎ ً ﺑﻌﯾب اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﺑﺎﻻﻟﻐﺎء".
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واﻋﺗﻣد أوﺑﯽ ) (Aubyﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﮫ ﻋن اﻧﻌدام اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﺎم  1949ﻟﺗوﺿﯾﺢ
اﻟﻔﻛرة ،ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎم ﻷﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ،ﻣﻧﺗﮭﯾﺎ ً إﻟﻰ أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام
ﺗﺑررھﺎ ﺿرورات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﺗﻘﺗﺿﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎ ً أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻣﯾﺎ ً.

40

وﻣن ﺧﻼل ھذا اﻻﺳﺗﻌراض ﻷراء ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﯾﺗﺑﯾن أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام
وﺟدت ﻣﻛﺎﻧﺎ ً ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﮭم ،وأﻋﺗﻧﻘﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭم .وﻛذﻟك اﻧﺗﻘﻠت ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام إﻟﻰ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺻري ،إﻻ أﻧﮫ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﺻرﯾون ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﮭم اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﻘد أﻓرد اﻟدﻛﺗور اﻟطﻣﺎوي ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﮫ ﻋن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻋﺎم 1957
ﻟﺗﻠك اﻟﻔﻛرة ﻣﻛﺎﻧﺎ ،راﺑطﺎ إﯾﺎھﺎ ﺑﻔﻛرة اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﻧﺗﮭﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ
ﺑﻌﯾدا ً ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌد ﻗرارات ﻣﻌدوﻣﺔ.

41

وﻓﻲ ﺑﺣث ﻋن "اﻧﻌدام اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ" ﻋﺎم  ،1957أوﺿﺢ اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﻣﺎل
وﺻﻔﻲ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺳﺎﻟك ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻣﻣﯾزا ً ﺑﯾن أرﻛﺎن
اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘرار اﻹداري وﺷروط ﺻﺣﺗﮫ ،وﻣرﺗﺑﺎ ً اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﻠف اﻷرﻛﺎن دون اﻟﺷروط.

42

وﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺳﺎر اﻟدﻛﺗور طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ﻋﺎم  1961ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ ﻧظرﯾﺔ إﻧﻌدام
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻹدراﯾﺔ" ،ﻓﺄﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ،ورﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ.

43

وﻛذﻟك اﻟدﻛﺗور رﻣزى طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺎم  1968ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﮫ ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻹدارﯾﺔ اذ ﺑﺣث ﻧﺷﺎة ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام وﻣﻌﺎﯾراﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل و اﻟﻣﻌدوم ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ
اﻹداري و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري.
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ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
ﯾﺳﻠم اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ،ﻛﻣﺎ ﯾرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ،وﻛذﻟك ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻗر ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﺻراﺣﺔ ﻓﻠﻘد ﻗﺿﻰ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟدﻛﺗور روزان
ﺟﯾرار ) (Rosan Girardورﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ھﺎﻣﺔ.

45

و أﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣﺳﺎﯾرا ً ﻓﻲ ذﻟك ﻧظﯾره
اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم واﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن
اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻠﺣﻘﮫ ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﺎﻟﺟﺳﺎﻣﺔ )ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ( ﻓﺈﻧﮫ ﻗد ﯾﻛون ﺑﺎطﻼً
وﻟﯾس ﻣﻌدوﻣﺎ ً 46 .وﻣن أواﺋل أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص ،ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
 16دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1953واﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﮫ) :إن اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻻ ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وﻻ ﯾﻛون
ﻣﻌدوﻣﺎ ً إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ .وﻣن ﺻورھﺎ أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدی ،أو أن
ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺔ أﺧرى ،ﻛﺄن ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻣﻼً ﻣن
أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ(.
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وﺗوﺳﻊ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ،إذ ﻟم ﯾﻛﻔﯾﮫ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت
اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺑل أﺿﺎف إﻟﯾﮭﺎ ﺣﺎﻻت ﺟدﯾدة ،ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﺣﺻر ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ رﻛن
اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻣﺣل ﺑل ﺳﺣﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري اﻷﺧرى ﺑﺣﯾث ﺻﺎر اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ
اﻟﻘرار اﻹداري ﻣرادﻓﺎ ً ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟواﺿﺣﺔ .وﯾﻼﺣظ أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻗد أﺳﺗﺧدم اﺻطﻼح
اﻹﻧﻌدام ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ.
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 44رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
 45ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،1974 ،ص .400
 46ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،اﻟﻛﺗﺎب اﻻول ،ﻗﺿﺎء اﻻﻟﻐﺎء ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،1976 ،ص .986
 47ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،اﻟﺣﻛم رﻗم 1113 ،ﻟﺳﻧﺔ  5ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،16-12-1953ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،8اﻟﺟزء  ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .251
 48ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣر دﻏﻣش ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .44

22

وﻛذﻟك أﺧذ اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ و طﺑﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻋدة أﺣﻛﺎم ﺗﻧوﻋت
ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ و اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻘض أﺑوظﺑﻲ.
وﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم  564ﻟﺳﻧﺔ  22ق ﺟﻠﺳﺔ 01/28
 2003/ﺣﯾث ﻗﺎﻟت "أن ﯾﻛون ﻗد إﻋﺗروه ﻋﯾب ﯾﻧﺣدر ﺑﮫ اﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام ﻟﺻدوره ﻣﻣن ﻟﯾس ﻟﮫ
ﺳﻠطﺔ إﺻداره أو ﺻدوره ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻏش ﻣن ﺟﺎﻧب ذوي اﻟﺷﺄن ،أو ﻟﺣﻘﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون
."...
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وأﻧﺗﻘﻠت ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻣن ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري إﻟﻰ ﻏﯾره ﻣن ﻓروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺳواء ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﯾﻣﻛن إن ﯾﻛون اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺻدر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،ﻓﻘد
ﯾﺻﯾﺑﮫ ﻣﺎﯾﺻﯾب اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﻋﯾوب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ .وﻣن
ﻋﯾوب ﻋدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻘﺎﻧون ،ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻋﯾب اﻟﺷﻛل ،وﻋﯾب اﻟﻣﺣل،
وﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ .وﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،ﻓﻘد
ذھب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أن ﻋدم ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣدود اﻹﺟراءات اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻹﺻداره ﯾؤدي إﻟﻰ
اﻧﻌدام اﻟﻘﺎﻧون ،وﻣن أﺑرز ﺻوره :ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون دون ﻣراﻋﺎت اﻹﺟراءات واﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن ،أو ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون دون ﺧﺿوﻋﮫ ﻹﺟراءات
اﻟﺗﺻوﯾت ،وﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎطﻼً أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺣﺎﻻت.
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 49اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  564ﻟﺳﻧﺔ  22ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28-01-2003ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،25اﻟﺟزء  1اﻟﺻﻔﺣﺔ .229
 50ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﺷرﯾف ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .27
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم
ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻏﺻب اﻟﺳﻠطﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﯾﮫ ﻻﻓرﯾﯾر ﻓﻲ )اﻏﺗﺻﺎب ﺣﻖ اﺻدار اﻟﻘرار ﻣن ﻗﺑل ﻣن
ﻻﯾﻣﻠك ھذا اﻟﺣﻖ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺗداء ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ( إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺣدد أﺣوال اﻹﻧﻌدام وﻟم ﯾوﺿﺢ أﺳﺎﺳﮫ ،ﻟذﻟك ﺣﺎول اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري
ﺗﺣدﯾد أﺣوال اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري و اﻟﻌﺎدي
ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧظرﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﻌدام ،إﻻ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻻ ﯾﺗﺑﻊ ﻣﻌﯾﺎرا ً واﺿﺣﺎ ً ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم ،وإﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻛﺎن اﻷﻣر ﯾﺧﺿﻊ
ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﻧوع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﯾﮭﺎ .ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺷﺄن ﺣﺎﻻت إﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري وھذا ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻛل ﺟﮭﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻧﺎزع
ﻟﻸﺧﺗﺻﺎص وﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺎﺳم ﯾﻔﺻل
اﻟﻧزاع وﯾﺿﻊ ﻧظرﯾﺔ ﻟﻺﻧﻌدام ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ.
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وﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﯾﻘﺳم ھذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣطﻠب اﻻول :ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻧﻌدام.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺳﻠك اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن درﺟﺗﻲ ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري.

 51أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم واﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ زﯾﺎن ﻋﺎﺷور اﻟﺟﻠﻔﺔ ،2010 ،ص
.2
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اﻟﻣطﻠب اﻻول :ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻧﻌدام
ﺑﻣﺎ ان ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ذات أﺻل ﻗﺿﺎﺋﻲ ،ﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋدم ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع
ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد ﺑﺷﺄن درﺟﺎت اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭﺎ ،وھذا ﻣﺎ ﻓﺗﺢ
اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ ً أﻣﺎم ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري و أﻧﻌدام
اﻟﻘرار اﻹداري .وھو ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ﺛﻼث أﻓرع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻔرع اﻻول ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء
اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري وﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ.

اﻟﻔرع اﻻول :ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺗﺑﻧت ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ً ﯾوﺳﻊ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺿﯾﯾﻖ
ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻟﺗﺟرﯾد اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وﻣد أﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ واﻋﺗﻧﻖ
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣذھﺑﺎ ً ﯾﻐﺎﯾر ﻣذھب اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺿﯾﯾﻖ ﻣن ﺣﺎﻻت
اﻹﻧﻌدام إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ،ﻏﯾر أن ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع رأﯾﮭﺎ اﻟذي أﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣوﻗف وﺳط
ﺑﯾن ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي رﻏم أﻧﺣﯾﺎزھﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي.

أوﻻ :اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻓﻲ ﻋﮭد ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗدﺧل ﻛﺛﯾرا ً ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻹدارة
وﺗﺣد ﻣﻧﮭﺎ وﺗوﻗﻔﮭﺎ وﻟذﻛرى ھذه اﻟﻣﺳﺎوئ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﮭﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ اﻟﺳﺑب
اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟدﺳﺗوري و اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾﺗﺟﮭﺎن ﻧﺣو اﻗرار ﻗﺎﻋدة ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻷﻋﻣﺎل اﻹدارة .ﻻﻧﮭﺎ ﻛﺛﯾرا ً ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣل اﻹدارة وﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼً دون
اﺳﺗﻣرار ﻣﺷروﻋﺎﺗﮭﺎ ،وﻛﺎن ﻟﺳوء اﻟظن ﺑﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﮭد اﻟﻘدﯾم اﻟﺗﻲ أﻟﻐﺗﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻓﻲ أوﻟﻰ ﻗراراﺗﮭﺎ ﺑﻌد ﺛورة  ،1789أﻛﺑر اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺣﻠت
ﻣﺣﻠﮫ.
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 52ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻰ ﻋﺑدﷲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،1996 ،ص .73
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وﻛﺎن ﺣرص رﺟﺎل اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗدﺧل اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﺟراءات ﺛورﯾﺔ ﯾﺗﺧذوﻧﮭﺎ ﻣﻧﻌﺎ ً
ﻟوﻗوع أي ﺻدام ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﻣﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،واﻟﺣظر
ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟﺗﻌرض ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل ﻷﻋﻣﺎل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻدارﯾﺔ ﺑﻘﺎﻧون 24-16
أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ 1790.
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وھذا اﻟﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﯾس ﻣطﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷرﯾﻊ ،إذ ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻋدة
ﻣرات وادﺧل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  471ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع.
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ﺣﯾث اﺗﺟﮫ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻗﺑل ذﻟك

اﻟﻰ ﻣد أﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﺑرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻌض اﻻﻋﻣﺎل ﺑﺣﯾل ﻣﺗﻌددة.

 -1اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم ﻣرادﻓﺎ ً ﻟﻠﻘرار اﻟﺑﺎطل
واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ ً ﺗﺑﺣث ﻋن ﺛﻐرات ﻟﺗﻣد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ وﺗﺟﺎوز
اﻟﺣظر اﻟﻣﻔروظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻓوﺟدت ظﺎﻟﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻹﻧﻌدام ﻟﺗﺟرد اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﺻﻔﺗﮫ
اﻹدارﯾﺔ وﻣد اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ،وھو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر أﺗﺟﺎھﮭﺎ اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام وﺗرﺗﯾب اﻵﺛﺎر
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ ،وھﻲ ﺑﻌﻛس  -اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ  -أن ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺻدى ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ،وﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺣﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص اﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺷﺄن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ ،وأﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻷﺻﯾل ﯾرﺗﺑط
ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ وأن أي ﻣﺳﺎس ﻟﮭﺎ ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ،ﻷن
ﺗﺻرف اﻹدارة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾﺷﻛل ﻋﻣﻼً ﻣﺎدﯾﺎ ً ،ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظرھﺎ ﻗرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻓﺎﻗدا ﻟﻠﺣﺻﺎﻧﺔ
اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺿد رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
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 53ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻰ ﻋﺑدﷲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .74
 54وھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﯾز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أن ﯾﺗﺻدى ﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ وﻛذﻟك أﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﺣﻖ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠواﺋﺢ.
 55طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .231
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وﻣن أﻗدم أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﺣﮑم ﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﯾل ﻓﻲ  16ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ 1880
ﺟﺎء ﻓﯾﮫ أن "اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣﻖ ﺿررا ً ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻻ ﺗﺧرج ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻻ اذا ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﯾرﺳﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﻟرﺟﺎل اﻹدارة...وﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أن ﺗﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ اذا
ﻛﺎن رﺟﺎل اﻹدارة ﻗد ﺗﺻرﻓوا ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﻠك اﻟﺣدود"
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وﻣﺎ ﻟﺑﺛت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻋﺗﺑرت ﻧﻔﺳﮭﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺣرﯾﺎت اﻷﻓراد
وأﻣواﻟﮭم ،ﻓﻛل أﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺟﻌل ﻋﻣل اﻹدارة ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدي.
وﯾﺗﺑﯾن ﻣوﻗف اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺟﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء اﻟذي ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣرﺗﺑﺎ ً
اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺻدد رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﺣﻘوق ارﺗﻔﺎق اﻻﺳﺗﯾﻼء اﻟﻣؤﻗت ،اﻟﺗﻲ أﺑﺎح اﻟﻘﺎﻧون
ﻟﻣﻠﺗزﻣﻲ اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻣﻘﺎوﻟﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻖ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ .ﺣﯾث ذھﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض إﻟﻰ
وﺟوب اﺣﺗرام اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺷﻲء ﻻرﺗﻔﺎق ﻣﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أﻋطﺎه ﺣﻖ ﺗﻘرﯾر
ھذا اﻻرﺗﻔﺎق ،وإﻻ اﻋﺗﺑر ﻣﺛل ھذا اﻟﻘرار ﺧﺎرﺟﺎ ً ﻋن ﺣدود اﺧﺗﺻﺎص ﺟﮭﺔ اﻹدارة ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻗدا ً
ﻟﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ.
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وأﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،1930ﻓﻘررت أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﺗﺳﺗرد ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺣث ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻘرارات ﺗﺗﺿﻣن
اﻋﺗدا ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،أذ ﺗﺧرج ﻓﻲ ھذه
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﻋن ﻧطﺎق أﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة وﻛذﻟك ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 11
ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  1937ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻻﻧﺳﺔ دﺳﯾوس ).(Ducouse
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وذھﺑت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺎﻧﮫ وإن ﻛﺎن ﺻﺣﯾﺣﺎ ً أن اﻟﻘﺎﻧون ﻗد اﻋطﻰ ﻟﺟﮭﺔ
اﻻدارة اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻗد ﻗﯾدھﺎ ﺑﺷروط ﺷﻛﻠﯾﺔ وأﺟراﺋﯾﺔ ،ﻓﺎذا ﻟم ﺗراﻋﻲ
 56ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .371
 57طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .232
 58ﺣﻛم اﻟﻧﻘض ﻓﻲ  11ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  ،1937ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾرى  ،1937ﻗﺳم  ،1ص  297ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج
اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 87-86
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ﺟﮭﺔ أﻻدارة ھذه اﻟﺷروط واﻻﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ وأﻋﺗدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدون وﺟود ﻧص
ﻗﺎﻧوﻧﻲ أﻋﺗﺑرت ﻗراراﺗﮭﺎ ﻣﻌدوﻣﺔ و ﺗﻧﺣدر اﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻛل
ﺗﺻرف ﯾﺷﻛل ﻣﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ دون إﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ،ﯾﺷﻛل ﺗﻧﻔﯾذه
أﻋﺗدا ًء ﻣﺎدﯾﺎ ً وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺧول اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑﺻﻔﺗﮫ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﺣﻘوق
اﻟﻔردﯾﺔ.

59

وﻣن أﻗدم اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻘرﯾر ﺣﻖ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻠﻛﯾﺗﮫ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﯾدﯾﮫ ،وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺈدﺧﺎل ﺗﻠك
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟدوﻣﯾن اﻟﻌﺎم.

60

و ﻗررت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أن اﻋﺗداء اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﺗﺻرﻓﺎ ً ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً،
ﻛﺎﻻﻋﺗﻘﺎل أو اﻟﻘﺑض أو اﻟﺣﺑس ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺻف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ذو طﺑﯾﻌﺔ إدارﯾﺔ .وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ھﻲ اﻟﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ أﻏﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ھﻲ ﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ.

61

وھو ﻣﺎذﻛرﺗﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ

ﻣرﺳﻠﯾﺎ ﻓﻲ  10ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  ،1874ﻻﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎ ً إدارﯾﺎ ً وأﻧﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ھﻲ اﻟﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺄن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﺗواﺑﻌﮭﺎ ھﻲ اﺛﻣن ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ.

62

 59اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﻗراراﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻼﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،2018 ،
ص .156
 60ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ  12أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ  ،1899ﻣﺟﻣوﻋﺔ داﻟوز  ،1900ﻗﺳم  ،1ص  .223ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر،
ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .85
 61ﻣﺣﻣود ﺣﻠﻣﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،1977 ،ص .137
 62ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ ﻓﻲ  10ﯾوﻟﯾو  ،1874ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾري ﺳﻧﺔ  ،1876اﻟﻘﺳم  ،1ص  ،198ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد
اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﻗراراﺗﮭﺎ اﻻدارة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 157

28

واﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻰ أن ﻗرار رﺟل اﻹدارة اﻟذي ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﺑض
أو اﻟﺣﺑس أو اﻷﻋﺗﻘﺎل ﻻﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﻗرارا ً ادارﯾﺎ ً ﯾﺧرج ﻋن وﻻﯾﺗﮭﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ و ﯾﺟﻌل
ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﯾﮫ.

63

وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ روﻟﯾن ) (Rollinو ھو ﺷﺧص ﺻدر أﻣر ﻣن ﺣﺎﻛم
اﻟﻣدﯾﻧﺔ  -ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺔ ـ ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ ،دون اﺳﺗﺟواب أو ﺗﺣﻘﯾﻖ ،إذ دﺧل ﻓﻲ روع
اﻟﺣﺎﻛم أن ﺳﻠطﺗﮫ ﺗﺧوﻟﮫ ذﻟك ،وأن ﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ إﺻدار أواﻣر اﻟﻘﺑض .وﻟﻣﺎ رﻓﻊ دﻋواه أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﺟﺎﺑﺗﮫ إﻟﻰ طﻠﺑﮫ ،وأﻛدت داﺋرة اﻟﻌراﺋض ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ھذا اﻟﻧظر ،وﻗﺿت ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد
ﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ إﺻدار أﻣر ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣواطن ﻋﺎدي ،دون
اﺳﺗﺟواﺑﮫ وإﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.

64

أﻻ أن أﺣدث ﻣﺟﺎل ﻟﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ )ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة( ،أذا ﻣﺎرﺳم
اﻟﻘﺎﻧون ﺷﻛﻼً ﻣﻌﯾﻧﺎ ً ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار أداري ،ﻓﺈن ﺧروج اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻘررة ،ﻓﺄن
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣﻛم ﺑﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداری.

65

وﻋﻠﻰ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ ھذه

اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﺎذا ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔت ﺟﮭﺔ اﻹدارة
ﻗواﻋد اﻟﺷﻛل أو اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ إﺻدار ﻣﺛل ھذه اﻟﻘرارات ،ﻛﺎن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺣﻖ

 63اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﻗراراﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .154
 64ﺣﻛم داﺋرة اﻟﻌراﺋض ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ  3ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،1872ﻣﺟﻣوﻋﺔ داﻟوز  ،1872ﻗﺳم  ،1ص  ،385ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي
طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  .90وﻛذﻟك ﻣن اﻻﺣﻛﺎم ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ودرﺟت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ
اﻷﺧذ ﺑذﻟك اﻟﺗوﺳﻊ أﯾﺿﺎ ﺑﺷﺄن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة .وﻣن ذﻟك اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ دق اﻷﺟراس ،واﻟذي ﻗﺿﻰ ﺑﺄن اﻷﻣر
اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻌﻣدة ﺑدق اﻷﺟراس ،اﺣﺗﻔﺎﻻ ﺑدﻓن أﺣد اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﯾﻛون اﻋﺗداء ﻣﺎدﯾﺎ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك.
ﻓﺎﻟﻌﻣدة ﯾﺧﺗص ﺑﻼ ﺷك ﺑﺈﺻدار أواﻣر ﺑدق اﻷﺟراس ،و ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺄﻣر ﺑذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾزاول ﻋﻣﻼ داﺧﻼ ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت وظﯾﻔﺗﮫ .ﻓﺧروﺟﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،وأﻣره ﺑدﻗﮭﺎ اﺣﺗﻔﺎﻻ ﺑدﻓن أﺣد اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﺗﺻرﻓﮫ ﻗد ﻓﻘد اﻟﺻﻔﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﯾﻛون
اﻋﺗداء ﻣﺎدﯾﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ذھﺑت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  -ﺳﯾرا ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ـ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺛل ھذا اﻷﻣر ﻗد ﻓﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻛوﻧﺎ ﻻﻋﺗداء ﻣﺎدي.
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اﻟﺣﻛم ﺑﺈرﺟﺎع اﻷﻓراد إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻛﻧﮭم اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ أن اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺻﺑﺢ
ﻣﻌدوﻣﺎَ.

66

وﺑﮭذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ان ﺗﺿﻊ اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل اﻟذي
ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ ﻓﯾﺑﻘﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﮫ ﻟﻣﺟس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم اﻟذي
ﯾﺳﺗرد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻗﺑﻠﮫ ﻛﺎﻣل أﺧﺗﺻﺎﺻﮫ.
وذھﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ﻣﺷﺎﯾﻌﮫ ﺑذﻟك اﺗﺟﺎه
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ .ﺣﯾث ﺗرى ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أن ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وھو ﻣﻘرر ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارة
وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ،واﻟذي ھو ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺟب ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻛﻣﺎ ﻻ
ﯾﺟب ﺗﻔﺳﯾره إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ،وﻣﻘﺗﺿﻲ ھذا اﻟﻣﺑدأ إذا أﺧذ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﮫ أﻧﮫ ﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣرﻣﮫ ﻣن ﺗﺄوﯾل أو إﻟﻐﺎء أو ﺑﺣث ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات
اﻹدارﯾﺔ أو ﺗﻌطﯾل ﻧﻔﺎذھﺎ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻘرر ذﻟك ﺻراﺣﺔ ﺑﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻻ
ﻏﯾر.
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واﻟﻣﺑدأ اﻻﺧر ھو أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﯾوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض ﺣﻘوﻗﮭم

وﺣرﯾﺎﺗﮭم ﻹﻋﺗداء ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﺣﻘوق
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد.
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ورﻏﺑﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﯾﻖ ﺑﯾن ھﺎذﯾن اﻟﻣﺑدأﯾن اﺗﺧذت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﻧﮭﺟﺎ ً ﻓﻲ
ﺗﺻور ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﻌﺎرض ﺑﮫ ﻛﺛﯾرا ً ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻻﻣر ،ﻓﺑﻌد ﺑﺿﻊ
ﺳﻧوات ﻣن اﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ،أﺻدرت ﻓﻲ  14ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ  1879ﺣﻛﻣﺎ ً ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻋﻣدة
ﺑﺧﺻم ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻣن أﺣد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧون ،ﻻ ﯾﺣول دون اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم

 66ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .372
 67طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .234-233
 68أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .125
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اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص ،وﻟﮭﺎ أن ﺗﺣﻛم ﺑرد اﻟﻣﺑﻠﻎ 69 .ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻧﺎﺻرت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي
ﻓﻘررت أن ﻛل ﻗرار ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﯾﻛون ﺣﺎﻟﺔ
ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺻب اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﯾﻛون ﻟﻧﻔس ھذا اﻟﺳﺑب ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي.
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أﻻ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﺗﺑﯾﻧت ﺧطورة ھذا اﻟﻣﺳﻠك ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ اﻟﺣدﯾث وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﻋدﻟت
ﻋن اﺗﺟﺎھﮭﺎ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،وﻟم ﺗﺟﻌل اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم ﻣرادﻓﺎ ً ﻟﻠﻘرار اﻟﺑﺎطل ،وذھﺑت ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ أن
ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ وﺣدھﺎ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻘد اﻟﻘرار ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً واﻧﺗﮭﺟت ھذا
اﻟﻣوﻗف ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرارﯾن ،وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  4ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ  1940ﻓﻲ
ﻗﺿﯾﺔ ﺷﻧﯾﯾدر ) ،(Schneiderﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻹدارة ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛن .ﺣﯾث
ذھﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﻰ أﻧﮫ اذا ﻛﺎﻧت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ أﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﺄن ھذه اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺟد ﺣدھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻣﻧﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣن اﻟﺧوض ﻓﻲ
ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﺻدر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻋدم اﻋﺗﺑﺎره
ﻣظﮭرا ً ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎص ﺗﻣﻠﻛﮫ اﻹدارة ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ﻛل ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن ﻏﯾر ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﮭو
ﻣﻧﻌدم ﺗﺧﺗص ﺑﻧظره اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻧدا ً إﻟﻰ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ إﻻ أﻧﮫ ﺧﺎﻟﻔﮫ ﻣن ﺣﯾث
اﻟﺷروط اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻛﺎن ﺑﺎطﻼً.
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وﯾرى اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي أﻧﮫ "ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﮑون اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻘطﻊ ﻛل ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻌﻧﺎه
اﻟواﺳﻊ وﺑﯾن اﻟﻘرار اﻹداري .وھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗﻔﻖ اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﻘرار اﻹداري،
ﻓﺎﻟﻘرار اﻹداری ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺎذا أﻧﻘطﻌت اﻟﺻﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻏدا ﻋﻣﻼً ﻣﺎدﯾﺎ ً ﺻرﻓﺎ ً ،وﻓﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺻﻔﺔ ﻣن
 69اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  14ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،1879ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾرى  ،1881ﻗﺳم  ،3ص  ،5ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج
اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .132
 70اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﻗراراﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .155
 71ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﻓﻲ  4ﯾوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،1940اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ص  ،248ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ
اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .135
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أﺣﻛﺎم ،وﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ﻻﺗﺧرج ﻣن ﺣﺎﻟﺗﯾن :اﻻوﻟﻰ وھﻲ أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﻓرد ﻻﺳﻠطﺎت ﻟﮫ اطﻼﻗﺎ ً أو ﻣن أﺣد رﺟﺎل اﻹدارة ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً إﻋﺗداء ﻋﻠﻰ
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﻟﻠﻘﺎﻧون
ً 72
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣوظف ﻛﺄﻧﮫ ﻗد ﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ اطﻼﻗﺎ".

 -2اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺑﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ اﻟﺣدﯾث وﺗﺣت وطﺄة ﺗﻐﯾر اﺗﺟﺎه ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع
ﺑﺎﺷﺗراطﮭﺎ ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻌﺗﺑﺎر اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻌدوﻣﺎ ً ،أدى أﻟﻰ أن أﻟﺗزﻣت اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧطﻖ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام إذ ﺣددﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺷوﺑﮭﺎ ﻋﯾب ﺟﺳﯾم ﻣن ﻋﯾوب
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وھو )أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ( ،وﯾﺑدو أن ھذا اﻻﺗﺟﺎه ھو اﻟذي ﺗﻌﺗﻧﻘﮫ ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ
أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ھو ﺗراﺟﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﻋن ﻓﻛرة اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﺗﺗﺧذھﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ.
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وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أﻧﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﺎﻛم إن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻘد ﺻﻔﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ
ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﻏﺗﺻﺎﺑﺎ ً ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺳواء ﺑﺻدور اﻟﻘرار ﻣن طرف ﺷﺧص ﻟﯾﺳت ﻟﮫ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟﮭت اﻹدارة أو ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ أم ﻷﻧﮫ ﯾﺧرج ﻋن ﻧطﺎق
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻺدارة وﯾﻌﺗدي أﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻻﺣﻛﺎم:
اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣدﯾر اﻟﺑوﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎم ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻧﺻب
ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص وﺣﺑﺳﮫ ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم  -اﻧﺗﺣر ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗرار ﻣﻌدوم ﻟﺻدوره ﻣن ﺷﺧص
ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم.
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و ﻛذﻟك اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ھﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼء ،أو

 72ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .375-373
 73أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 124
 74ﺣﻛم داﺋرة اﻟﻌراﺋض ،ﻓﻲ  8ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،1876ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾرى  ،1876ﻗﺳم  ،1ص  ،193ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر،
ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .93
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ﺑﻔرض ﻏراﻣﺔ ،ﻗرار ﻣﻌدوم ،ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾدﺧل أﺻﻼً ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ إﺻدار ﻣﺛل ھذه
اﻟﻘرارات.

75

ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار ﻗد ﻓﻘد اﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ إذا اﺗﺧذ ﻣن ﻣوظف ﺧﺎرج داﺋرة اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮫ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟوز ﻣﻌﮫ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أن ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﮫ أو ﺗﻧﻔﯾذه ،وﻟﻛن إذا ﺻدر ھذا
اﻟﻘرار داﺧل اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛم أن ﺗﻧﻔذه وﺗطﺑﻘﮫ.
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ﻓﺈذا ﺻدر ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺗﺧوﯾل ﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﺣﻖ ﻓﻲ أن ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺷﻐل ﻋﻘﺎر ﻗﺿت
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑطرده ﻣﻧﮫ ،ﻓﺈن ھذا اﻟﻘرار ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌدوﻣﺎ ً ،ﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت.
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وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗراﺟﻌت ﻋن ﻓﻛرة ﺗوﺳﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ،ﺣﯾث ذھﺑت
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟذي ﻻ ﯾﺻدر ﻣﻌﺗﻣدا ً ﻋﻠﻰ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ
أوﻻﺋﺣﻲ ﯾﺟﯾزه ﯾﺄﺧذ ﺣﻛم اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم .وطﺑﻘت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﻧﻌدام ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻷﺣوال ﯾﻛون اﻟﻌﯾب اﻟﻣﺷوب ﺑﮫ اﻟﻘرار ﻣن اﻟظﮭور واﻟوﺿوح ﻣﺎ ﯾوﺟب أﻋداﻣﮫ.
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وﻟﻛن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗؤﻛد ان اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣﻖ ﺿررا ً ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻣﺛل ﻗرار اﻟﻘﺑض أو
اﻟﺣﺑس أو اﻻﻋﺗﻘﺎل ﻣن طرف رﺟﺎل اﻹدارة ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرار إداري ﻻ ﯾﺧرج ﻣن أﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ وذﻟك ﻷن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣوﺿوﻋﺎ ً ﻟﻧﺷﺎط اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ،
وﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ أن ﺗﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ اذا ﻛﺎن رﺟﺎل اﻹدارة ﻗد ﺧرﺟوا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
او ﻻ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل أﺻﯾل وﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺛل ھذه اﻟﺗﺻرﻓﺎت

 75ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗوﻟوز ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،1945ﻣﺟﻣوﻋﺔ داﻟوز  ،1945ص  ،172ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ
اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .93
 76ﺣﻛم داﺋرة اﻟﻌراﺋض ﻓﻲ  8دﯾﺳﻣﺑر  ،1835ﺟزء  ،37ص  ،771ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .94
 77ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ  10دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  ،1942ﻣﺟﻣوﻋﺔ داﻟوز  ،1943ﻗﺳم  ،3ص  ،119ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر،
ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .94
 78أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .124
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ﻗرارات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺿﻣون اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ذاﺗﮫ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻘرار
اﻹداري و اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
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و ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن دراﺳﺔ ﻣوﻗف اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾت اﻷﻣر
ﺗوﺳﻌت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻟﺗزﯾل اﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل ﻟﺗﻣد
أﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ و ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌدم اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وﻟﻛن ﻣﻊ
ﺗﻐﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﻟﻣوﻗﻔﮭﺎ ﺑﺷﺗراط اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار اﻻداري ﻓﺎﻗدا ً ﻟﺻﻔﺗﮫ
اﻹدارﯾﺔ و ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌدوﻣﺎ ً أدى أﻟﻰ أن أﺗﺧذت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ
وﺣﺻرﺗﮫ ﻓﻲ  -ﺣﺎﻻت أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ  -ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ اﻟﺣدﯾث وھذه اﻟﺣﺎﻻت وﺣدھﺎ ھﻲ اﻟﺗﻲ
ﺗﻔﻘد اﻟﻘرار اﻹداري ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً واﻧﺗﮭﺟت ھذا اﻟﻣوﻗف ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن
اﻟﻘﺎرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم اﻟذي ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣﺗﻔظﺎ ً
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وﯾﺧﺗص ﺑﻧظره ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻻﻣر ﺧرج ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹﻧﻌدام ﻋن ﻣﺟراھﺎ
اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ،ﺣﯾث طﺑﻖ اﻹﻧﻌدام ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾدﻋﻲ ﻓﯾﮭﺎ
ﺑوﺟود ﻗرار إداري ﻟم ﯾﺻدر ﻓﻌﻼً ،ﻛﺄن ﺗﻛون اﻹدارة ﻟم ﺗﻔﺻﺢ ﻗط ﻋن إرادﺗﮭﺎ وﻧﺳب إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻘرار
ﺧطﺎ ً أو ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻛوﯾن وﻟم ﯾﺗﻌدى اﻟﺧطوات اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ.
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ﻓﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻛون و ﻟم ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺟﮭـﺔ اﻹدارﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﺑﺈﺻـداره أﻣﺎ
ﻟﻌدم ﺗواﻓر أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري أو أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗﻌدى اﻟﺧطوات اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ ،ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرارا ً إدارﯾﺎ ً ﯾﺛور
ﺑﺷﺄﻧﮫ اﻟﺑﺣث ﻟﻣﻌرﻓﺔ ھل ھو ﻗرار ﻣﻌدوم أو ﻗرار ﺷﺎﺑﮫ اﻟﺑطﻼن ،إذ ﯾﻘﺗﺻر ﻟﻔظ اﻹﻧﻌدام ﻋﻠﻰ

 79طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .233
 80اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﻗراراﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .152
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اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮫ دون اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ،وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻧوﻋﺎ ً ﻣن أﻧواع اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻹدارﯾﺔ.
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وﺟرى ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل ﻟﯾﺣﺎﻓظ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وأدى ذﻟك أﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌدوم أﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ﺟدا ً
وﯾﺑدو أن اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت أن ﯾﺗﺧذ ذﻟك ھﻲ ﻋﻛس أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ھﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﮫ ﻋﻠﻰ
أﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ،اﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻋدل ﻋن ھذا اﻹﺗﺟﺎه اﻟﻣوﺳﻊ .وﺳﯾﺗم ﺷرح ھذا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
أوﻻ ﻓﺗرة اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻣرادﻓﺎ ً ﻟﻠﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌدوم و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻘرار
اﻻداري ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً.

 -1اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻣرادﻓﺎ ً ﻟﻠﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌدوم
أﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺗﺿﯾﻖ ﻧطﺎق ﻧظرﯾﺔ اﻹﻧﻌدام ﺧﻼﻓﺎ ً ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣوﻗف اﻟذي ﺑدأﺗﮫ
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،اذ ﻛﺎن ﻻ ﯾﺳﻠم ﺑﺎﻹﻧﻌدام ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ
أﻏﺗﺻﺎب ﻣن ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت أو ﺣﯾن ﯾﻛون
اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻣﻌﯾﺑﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺔ ادرﯾﺔ أﺧرى .ﻷن اﻋﺗﺑﺎر أﻣﺛﺎل ھذه
اﻟﻘرارات ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ ﯾﮭدد ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻔﺎء ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﻣن
ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ،وھو ﻣﺎ رﻓض ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﮫ.
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وأﻋﺗﻣﺎدا ً ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺿﯾﻖ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻧﺗﮭﺟﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل
ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت أو ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرار ﺑﺎطل وﻟﯾس ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻧظر ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻛون اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻛون أﻣﺎم أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻣﺎ اذا

 81رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .100
 82طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .228

35

ﺻدر اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﺳﻠطﺔ ادارﯾﺔ ﻓﺄن أي ﻋﯾب ﯾﺷوﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﺟﺳﺎﻣﺗﮫ ﻻ ﯾﺻل ﺑﺎﻟﻘرار
اﻟﻰ ﺣد أﻧﻌداﻣﮫ وأﻧﻣﺎ ﯾﺑطﻠﮫ.

83

وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر ﺷﻛﻠﻲ ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﺑﻣﻌﻧﻰ أن
اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﺻدر ﻣن ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻣﺧﺗﺻﺔ او اﻋﺗدت ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل
ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت أو اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻻﻓراد ﻻﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار ﻣﻌدوﻣﺎ ً و أﻧﺎ ﺑﺎطل
ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ 84 .وأن ﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﻗرر ﻋدم اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻹدارة،
واﻟذي ﯾﻌﺗدي ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ،ﻓﻼ ﺷك اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ أﺧرى ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘرارات اﻟﺑﺎطﻠﺔ.
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و ﻛﺎﻧت أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣطردة ﻋﻠﻰ أن اﻋﺗداء اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
أو اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت،
ﻓﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻧﻌدام ﻗرارات اﻹدارة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﺑل ﯾﺑﻘﯾﮭﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ
ﯾﺷوﺑﮭﺎ ﻋﯾب ﺑﺳﯾط ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﯾدﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻘرارات اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ھذه اﻟﻘرارات ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣﺎداﻣت ﻗد ﺻدرت ﻋن ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ.
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وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟرى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘرار ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﺗﺟﺎوز
اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺳواء ﺗﺿﻣن اﻋﺗدا ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻣﺎ طﺑﻖ اﻟﻣﺟﻠس ذﻟك
أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﺧﺻوص اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻋﺗدا ًء ﻣن ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﻓراد،
وﻛذﻟك ﻓﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻋﺗداء اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،و أﯾﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ
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36

ﻗراراﺗﮭﺎ واﻋﺗﺑر ھذه اﻟﻘرارات ﺑﺎطﻠﺔ ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ،رﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدراھﺎ
ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
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 -2أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً
ﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻻﯾﻌﺗرف ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﮫ إﻻ ﺑﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﯾﮭن
ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً وﻗد ﺣﺻرھﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ،وھو ﺻدور
اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد أو ﺳﻠطﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹدارة ،أو ﺻدور اﻟﻘرار ﻣﻣن ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘرﯾر .وﻟﻛن
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد طﺑﻖ اﻹﻧﻌدام ﺻراﺣﮫ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺗداء ﻣن ﺟﺎﻧب ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﻛﺎن ذﻟك ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع ﻻﺗﺟﺎھﺎ و ﺗطﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻘرار
اﻟﻣﻌدوم أن ﯾﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎرﺧﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣظﮭرا ً ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎص
ﺗﻣﻠﻛﮫ ﺟﮭﺔ اﻹدارة.
و ﯾﻘرر اﻷﺳﺗﺎذ دی ﻟوﺑﺎدﯾر ﻓﻲ ﻣطوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺣدﯾث ﻟﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻻ ﯾدع ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺷك ﻓﻲ أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ھﻲ ﻓﻛرة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ.
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أ -ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد أو ﺳﻠطﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹدارة
وﯾﺗﻣﺛل أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﻘرار ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺑﺻدور اﻟﻘرار ﻣن
ﺷﺧص ﻋﺎدي ﻟﯾﺳت ﻟﮫ أي ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺧوﻟﮫ ﺣﻖ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ .ﻓﮭذا اﻟﻘرار ﻣﻌدوم
وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮫ وﻻ أﺛر.

89

وﯾﻠﺣﻖ ﺑذﻟك أﯾﺿﺎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ ،زاﻟت ﻋﻧﮫ ھذه

اﻟﺻﻔﺔ ﻷي ﺳﺑب ،ﻛﺎﻹﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ،أو اﻹﺣﺎﻟﺔ أﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﺛﺑت أن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﻌﯾب
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37

ﻏﺻب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻓﻼﺑد ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺧول ﻣﺻدر اﻟﻘرار اﻹداري ﻓردأ ﻛﺎن ،أو
ھﯾﺋﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذه.
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وﺗظﮭر أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ،ﺣﯾث ذھب اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻟﻘول
ﺑﺈﻧﻌدام اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺷﺧص ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف أو ﺑﺄي ﺻﻔﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺧوﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ
اﺗﺧﺎذ ﺗﺻرﻓﺎت ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻣﺎ ﻟﻌدم ﺗﻘﻠده اﻟوظﯾﻔﺔ اﺻﻼً ،أو زوال ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف
اﻟﻌﺎم ﻋﻧﮫ.
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وﻣن اﻻﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻻﺣﻛﺎم:
ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ) (Viandier et Gaubertاﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرف  -واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔوﺿون ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧﮭم ﻣن ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون  -ﻗرارات ﻟم ﺗوﺟد وﻟﯾس
ﻟﮭﺎ أي أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ.

92

وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ ﺣﻛﻣﮫ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻻﻓﯾت ) ،(Laffiteواﻟذي اﻧﺗﮭﻰ ﻓﯾﮫ إﻟﻰ أن
اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻻداري ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑوردو ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻻﻓﯾت إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش ،ﺑﺎطل وﻻ أﺛر ﻟﮫ
ﻟﺻدوره ﻣن ھﯾﺋﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧون ،ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺑﯾﺢ ﻟﮭﺎ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ
ﻗرارات إدارﯾﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻠﻲ.
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 90طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻻﻋﻣﺎل اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺿﺎء اﻻﻟﻐﺎء ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،1977 ،ص .243
 91أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .125
 92ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  18ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  ،1921اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ص  327و  ،328ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ
اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .104
 93ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  28أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،1932اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ص  883و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾرى  ،1933ﻗﺳم  ،3ص  ،65ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى،
رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .104

38

وﻗﺿﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻛذﻟك ﺑﺄن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑوﻗف ﻣوظف ﻋن اﻟﻌﻣل ،واﻟذي اﺗﺧذﺗﮫ ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗطﮭﯾر ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﯾﻌد ﻣﻌدوﻣﺎ ً و ﻋدﯾم اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
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ﻛﻣﺎ أﻋﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس أﯾﺿﺎ ً ،أن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻷﻟزاس
و اﻟﻠورﯾن ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل ﻣن  1940إﻟﻰ 1945ﻋدﯾﻣﺔ اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺻدوره ﻣن ھﯾﺋﺔ ﻻ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

95

وﻟﻛن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﺎد وﺧﻔف ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي وأﺑﺗدع
ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾﯾن أو اﻟواﻗﻌﯾﯾن و اﻟﺗﻲ أدت ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺻﺣﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن
أﻓراد ﻋﺎدﯾﯾن ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧو ﻣوﺿﻔﯾن ﻓﻌﻠﯾن) .أﺿﻔﺎء اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻣن
ﻓرد ﻓﻲ اﻟظﺎھر ﻟﮫ ﻣظﮭر اﻟﻣوظف اﻟﻔﻌﻠﻲ دون أن ﺗﻛون ﻟﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻛرة اﻟظﺎھر وﻣﺎ ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﮫ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗرام
دوام ﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم واﺿطراد ﺳواء ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ(.
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وﺗﺟدر اﻻﺷﺎره ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ان ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي
ﺣﺎﻟﺔ أﺧر وھﻲ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣﻣن ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘرﯾر وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور رﻣزي اﻟﺷﺎﻋر أﻧﮫ "ﻻ
ﯾﻘﺻد ﺑﮭذا اﻟﻔرض ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣوظف أن ﯾﺗﺧذ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺻرﻓﺎ ﺑﺻدد ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن،
ﻓﮭذه إﺣدى ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص"  ،97أﻧﻣﺎ اﻟﻔرض ھﻧﺎ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﺷﺧص ﻟﮫ ﺻﻔﮫ
اﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ،ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟﻘرار اﻋﺗدا ًء ﺟﺳﯾﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻏﯾره ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ

 94ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  30أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  ،1948ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم  ،1946ص  ،390ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج
اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .104
 95ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  4ﻣﺎﯾو  1956و  8اﺑرﯾل  ،1958اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ص  183و  ،212ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮭﻣﺎ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج
اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .105
 96ﻣﺣﻣد اﻟﻌواﻣﻲ اﻟﻣﻧﺻوري ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻻداري ﺑﺎﻻﻟﻐﺎء ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،2019 ،ص  .331وﯾرﺟﻊ ﻛذﻟك ﻓﻲ
ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﻋﺑدﷲ طﻠﺑﮫ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻻدارة ،ﻣرﺟﻊ ،ﺳﺎﺑﻖ ،ص .262
 97رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص .106
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ﻓﮭو ﻗرار ﻣﻧﻌدم ﻷن ﻣﺻدره ﻏﯾر ﻣﺧول ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺈﺻدار ﻗرارات إدارﯾﺔ إطﻼﻗﺎ ﻟﻌدم وﺟود ﻧص
ﯾﻣﻧﺣﮫ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ.

98

وأﻗدم اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص ،اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﯾﻧﻠوﻛس
) ،(Minleuxﺣﯾث اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس أن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب أﺣد اﻟوزراء ﺑرﻓض ﺗﻘرﯾر
ﻣﻌﺎش ﻷﺣد اﻻﻓراد ،ﻻ ﯾﻛون ﻗرارا ً إدارﯾﺎ ً ﻣﻣﺎ ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ،وأﻧﻣﺎ
ﯾﻌﺗﺑر ﻗرارا ً ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻟﺻدوره ﻣن ﺷﺧص ﻟﯾﺳت ﻟﮫ ﺳﻠطﺔ إﺻدار ﻗرارات إدارﯾﺔ.
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وﻛذﻟك أﯾﺿﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻓورﺗﯾن ) ،(Fortinوھﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘرار ﺻدر ﻣن
اﻟﻣدﯾر اﻹداري ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾن .وﻟﻘد
أﻋﻠن اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد أن ﻣﺛل ھذا اﻟﻘرار ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻧﻔﯾذه وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺣﻼً ﻟﻠطﻌن
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺣﻣل ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظ وﻻ ﺗوﻗﯾﻊ أي ﻣوظف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ أن
ﯾﻔوﺿﮫ ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻋﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس ﻛذﻟك أن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر دون أن ﯾﺣﻣل ﺗوﻗﯾﻊ
وزﯾر اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﻧﻣﺎ ﺣﻣل ﺗوﻗﯾﻊ ﻣوظف ﻟﯾﺳت ﻟﮫ ﺻﻔﺔ اﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ھذه اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ،
دون أن ﯾﻛون ﻗد ﻓوض ﻓﻲ ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﺑر ﻗرارا ً إدارﯾﺎ ً.
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ب -اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾرﺗب اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري
ﯾﻛون اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أذا ﻗﺎﻣت ﺟﮭت اﻻدارة ﺑﺄﺗﯾﺎن ﻋﻣﻼً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ً ،ﺗﻌﺗدي ﺑﮫ ﻋﻠﻰ
أﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﮭﺎ اﯾﺎه اﻟدﺳﺗور ﻛﺄن ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧﺗص
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ ،وﺑذﻟك ﺗﻌﺗدي اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻣوازﯾﺔ
ﻟﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌد ﺧرﻗﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت.
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وﻗد ﺗﻠﺟﺄ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ،وھﻲ ﺑﺻدد إﺻدار

 98ﻓﯾﺻل ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺷواﺑﻛﺔ ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،دار اﻟﺣﺎﻓظ ،2016 ،ص .94
 99ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  21ﻓﺑراﯾر  ،1890اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ص  ،201ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن
ﻗراراﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .145
 100ﺣﻛم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  21دﯾﺳﻣﺑر  ،1894اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ص  ،704ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى  ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  .106وﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺣﻛﺎم ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻛﺗﺎب ص  107وﻣﺎﺑﻌدھﺎ.
 101ﻋﻠﻲ ﺧﺎطر ﺷطﻧﺎوي ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ،2004 ،ص .745
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ﻗرارات إدارﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺧوﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻖ اﺗﺧﺎذھﺎ ،إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺣدھﺎ ﺣﻖ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ .ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﺄن ﺗﻔﺻل ﺑﻘرارات إدارﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗدﺧل أﺻﻼً ﻓﻲ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣطﻠﻖ ﻟﮭذه اﻟﺳﻠطﺔ.
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وﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾطﺑﻖ اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻗد ﻋرﺿت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺎﻟﮫ اﻻوﻟﻰ
ﺑﺻدد ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ اﻟوﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣدود اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭﺎ،
إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ .وﻟﻘد ذھب اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺗﻠك
اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ وﻣن ذﻟك أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣﮭﻠﺔ ﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺣﻛم
اﻟﻘﺿﺎء ﺑطرده ﻣن اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة ،أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﺗدﺧل رﺟﺎل اﻹدارة ﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷرا ً ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻘرر ﺷﯾﺋﺎ ً ﻣﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ أﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺣدھﺎ ﺣﻖ ﺗﻘرﯾره
وﯾﻌﺗﺑر ﻣن ذﻟك اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣدى ﺷرﻋﯾﺔ ﻓﺳﺦ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻓﻲ أﺣد
اﻹﻗﺎﻟﯾم ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
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إﻻ أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﻋﺎد وطﺑﻖ اﻹﻧﻌدام ﻛﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻻدارﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ ،وﻗد أﻓﺻﺢ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻟﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ
اﻟدﻛﺗور روزن ﺟﯾرارد ) (Rosan Girardﻓﻲ  31ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  1957ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.

104

 102ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑدﷲ أﺑوﺳﻣﮭداﻧﺔ ،اﻟﻘرار اﻻداري ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻼﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
 ،2012ص .212
 103رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص  116-114وﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺣﻛﺎم ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ
ﻧﻔس اﻟﻛﺗﺎب ص  115وﻣﺑﻌدھﺎ.
 104ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ص  ،355و ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻔوض ﺟﯾزر ،وﻣﺟﻣوﻋﺔ داﻟوز  ،1958ﻗﺳم  ،2ص  ،152ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى،
رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .123
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ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘرار ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،أن ﺑﻌض ﻗرارات اﻹدارة ﺗﻛون ﻣﺷوﺑﺔ
ﺑﻌدم اﻟﺷرﻋﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﯾﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﮭﺎ أو اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ
ﻓﻲ أي وﻗت ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻛﺎن أﺟل اﻟطﻌن ﻓﯾﮭﺎ ﻗد ﻓﺎت و اﻧﻘﺿﻰ.
وﺗﺗﻠﺧص ﻗﺿﯾﺔ اﻟدﻛﺗور ﺟﯾرار :105
ﻓﻲ أﻧﮫ ﻗد وﻗﻌت اﺻطداﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن أﺛﻧﺎء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣول
ﺑﺟوادﯾﻠوب ﻓﻲ  29أﺑرﯾل  ،1953وأدى ذﻟك إﻟﻰ ﻗﯾﺎم رﺟﺎل اﻟﺑوﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﺑﻣﺻﺎدرة أﺣد
ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ،وﺗﻼه أﻣر ﻣن ﻣدﯾر اﻷﻣن ﻟﻠدﻛﺗور ﺟﯾرار اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﺑﺄن ﯾﺣﻣل
إﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﺻﺎء ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧرى ﻣن أﺻوات ﻟﯾﺗﻣﻛن
ﻣﺟﻠس اﻹﻗﻠﯾم اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻣﻘر اﻻﻧﺗﺧﺎب ـ ﻛﻣﻛﺗب أﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  -ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔرز
اﻷﺻوات ،وﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﺑذﻟك.
ﻏﯾر أن اﻟدﻛﺗور ﺟﯾرار رﻓض أن ﯾﻧﺻﺎع ﻟذﻟك اﻷﻣر ،وﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ طﻠﺑﮫ اﻟﻣدﯾر
ﻣن إﺟراءات ،ﺑل وأﻋﻠن ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻠﯾل اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣرﻛزي وﻓوز اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣوزﺗﮫ ،دون ﻧظر ﻟﻣﺎ اﺳﻔر ﻋﻧﮫ ﻓرز اﻟﺻﻧدوق اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ.
وﺑدﻻ ﻣن أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻣدﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹﻗﻠﯾم طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ،أﺻدر
ﻓﻲ 27 :أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ  1953ﻗرارا ً ﯾﺗﺿﻣن إﻧﻌدام اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ  26أﺑرﯾل،
وﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻔوﺿﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﺳوم ﺻدر ﻓﻲ  2ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  1953طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  44ﻣن ﻗﺎﻧون 5
أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ  .1884وﻓﻲ  5ﯾوﻟﯾو اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺟرﯾت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة و اﻧﺗﮭت ﺑﻔوز اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻏﯾر
اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ.
وﻗد رﻓﻊ اﻟدﻛﺗور ﺟﯾرار وزﻣﻼؤه دﻋوى ﯾطﺎﻟﺑون ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ،ﺑﺣﺟﺔ أن
اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗرر إﻧﻌدام اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ـ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ  26إﺑرﯾل و أﺳﻔرت ﻋن ﻓوز اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
 105ﺑرھﺎن ﺷﻼل ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 19
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اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻗد ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،إذ ﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺣﯾل اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟوﻗت
اﻟﻣﻧﺎﺳب إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻗراره ﺗﻘرﯾر إﻧﻌدام ﺗﻠك
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗرارا ﻣﻌدوﻣﺎ ً.
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وطرح اﻟﻧزاع أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،وأوﺿﺢ ﻣﻔوض اﻟدوﻟﺔ ﺟﺎزﯾﯾﮫ ) (Gazierأﻣﺎم
اﻟﻣﺟﻠس ،أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﯾﺟب أن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ أﺿﯾﻖ ﻧطﺎق ﻣﻣﻛن .ﻛﻣﺎ أﺑﺎن أن ﻣﺛل ھذا اﻻﻋﺗداء ﻣن
اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻻ ﯾدﺧل ﺗﺣت أي ﺻورة ﻣن ﺻور اﻹﻧﻌدام اﻟﺗﻲ
ﺟرى ﺑﮭﺎ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ .ﻓطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺗﺗﻣﺛل ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ،إﻣﺎ ﻓﻲ
اﻹﻧﻌدام اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻘرار ،وإﻣﺎ ﻓﻲ اﻏﺗﺻﺎب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،وإﻣﺎ أﺧﯾرا ﻓﻲ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣﻣن ﻻ
ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘرﯾر وطﺎﻟب ﻣﻔوض اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻣراﻓﻌﺗﮫ ،ﺑﺄن ﯾﻘﺿﻲ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار
اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظ ،ﺑﺗﻘرﯾر اﻧﻌدام اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ  26أﺑرﯾل  1953ﻟﺗﺟﺎوز
اﻟﺳﻠطﺔ.
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وﻟﻛن أﻗر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺄﻧﻌدام ﻗرار اﻟﻣﺣﺎﻓظ ،وذھب إﻟﻰ أن ﻗرار اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟذي
أﺑطل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ  27أﺑرﯾل  1953ﻣﻌدوم ،ﻷن ﻗرار اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﺧﺗص
ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﺣده وأﻧﮫ ﻧظرا ً ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻋﺗداء اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺎﺿﻲ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻓﺈن ﻗرارھﺎ ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً وﻻ أﺛر ﻟﮫ .وﻟﻘد رﺗب اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ھذا ﻧﺗﯾﺟﺗﮫ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وأﻟﻐﻲ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ  5ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ  1953و ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓوز اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ.
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وﻛذﻟك أﻛد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ھذا اﻷﺗﺟﺎه ﺑﺧﺻوص اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء اﻟذي ﯾﺣدث ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻛﻣﮫ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  10أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  1969ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ) ،(Muselierوﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 106اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎر ﻧﺟﯾﻣـﻲ ﺟﻣـﺎل  ،اﻷﺣﻛـﺎم و اﻟﻘـرارات اﻹدارﯾـﺔ اﻟﻛﺑـرى ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول 2020/10/20
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t709-topic.
 107ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷرﯾف ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص . 125
 108ﺑﻧﺎر ﺳردار زھدي ،ﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻻداري ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،2017 ،ص .132
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اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻗد أﻣرت ﺑوﺿﻊ اﻻﺧﺗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ وﺟدت ﺑﻣﻧزل أﺣد ﺿﺑﺎطﮭﺎ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﮫ،
ﻓﺄﻋﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس ھذا اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ﻻﻋﺗداء ﺟﮭﺔ اﻻدارة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.

109

و ﯾُﺳﺗﺧﻠص ﻣن ذﻟك أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد اﻧﺗﻘل ﻧﻘﻠﮫ ﻧوﻋﯾﮫ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻹﻋﺗداء
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ ،واﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺑل ذﻟك ﻣن
اﻟﻘرارات اﻟﺑﺎطﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ.

ج -اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﯾرﺗب إﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري
ﯾﺗﻣﺛل اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ
ﻟﯾﺳت أھﻼً ﻹﺻدارھﺎ ،ﻟﻌدم وﺟود ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﻌطﯾﮭﺎ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ذﻟك،

110

وﻛذﻟك ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ

اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أن ﺗﺣل ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺣل اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟذي ﯾﺗطﻠب إﺻداره إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻟﻣراﺣل واﻹﺟراءات واﻟدراﺳﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣﻌﺑرا ً ﻋن ﺿﻣﯾر اﻷﻣﺔ ،وھذا ﻣﺎﻻ ﺗﻣﻠﻛﮫ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺻر دورھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﮫ ﻣن أدوات ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻓﺈذا ﺗﺟﺎوزت
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ دورھﺎ وﺗﻌدت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺎن أﺻدرت
ﻗرارا ً ﻗﺎﻋدﯾﺎ ً ﺧﺎﻟﻔت ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون واﻧﺗﮭﻛت أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻋد ذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻏﺗﺻﺎب ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرع وﻛﺎن ﻣﺎ
ﺻدر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﻋﻣﻼً ﻣﺎدﯾﺎ ً ﻣﻌدوﻣﺎ ً.
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وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود ﺣﻠﻣﻲ أن "ﺑﺳﺗﻘراء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺗﺑﯾن
أﻧﮫ ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﻘر ﺑﻧﻌدام اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺣوال اﻋﺗداء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن
ذﻟك ﻣﺎ ﻗرره ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2ﯾوﻧﯾﮫ ﺳﻧﺔ  1911ﻣن أن اﻟﻣﺷرع وﺣده ھو اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﻧﺷﯽ ﻧوﻋﺎ ً
ﺟدﯾدا ً ﻣن اﻟﻘﺿﺎء أو أن ﯾﻌدل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة .ﻓﺈذا ﺗدﺧﻠت اﻹدارة ﻟﺗﻘرر
ﺑﻼﺋﺣﺔ ﺗﺻدرھﺎ إﻧﺷﺎء ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺟدﯾدة أو ﺗﻌدل اﺧﺗﺻﺎص ﺟﮭﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ  -ﻛﺎﻧت ﻗراراﺗﮭﺎ
ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﻌﻧﻰ ھذا أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺣﻛم ﺑﺈﻧﻌدام اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
112
اﻋﺗداء ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ".

 109ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .127
 110اﺷرف ﻋزﻣﻲ ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﺿؤ ﻣﺣﻛﻣﺗﻲ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ و اﻻردﻧﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .117
 111ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ،2009 ،ص .315
 112ﻣﺣﻣود ﺣﻠﻣﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .136
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وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﷲ طﻠﺑﮫ أن "اﻟﻔﻘﮫ ﯾﻌﻠل ﻣﺳﻠﻛﮫ ھذه ﺑﻐﻣوض ﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺣددة
ﻟﻺﺧﺗﺻﺎص ،وﻋدم رﺳﻣﮭﺎ ﻟﻠﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن ﻣﯾدان اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻘرار اﻻداري ،ﻛﻣﺎ أن ﺣدود
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻟﯾﺳت ﺛﺎﺑﺗﮫ ﺑل ﻣﺗﺣرﻛﮫ :ﻓﮭﻲ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻏﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻻوﻗﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ".
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وﻟذﻟك ﻟم ﺗﻛن أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  1981ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗداء
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ﺟﻌﻠﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ .وﻟﻛن طﺑﻖ
اﻟﻣﺟﻠس ذﻟك ﻓﻌﻼً ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  15ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ  1981ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ (Philippe
) ،Mauriceﺣﯾث ذھب اﻟﻰ أن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  26دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  1979ﻣن رﺋﯾس
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ،ﺑﺗﻌﯾﯾن أﺣد اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺣﺟوز ﻟﻠﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻹﺳﺎﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  17ﯾوﻟﯾو
ﺳﻧﺔ  1970اﻟﺧﺎص ﺑﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎة ،واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  4أﻏﺳطس ،1975
وھو ﻗرار ﻣﻌدوم وﻻ اﺛر ﻟﮫ وﻟﯾس ﻣﺟرد ﻗرار ﺑﺎطل.

114

وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ طﺑﻖ اﻹﻧﻌدام ﻓﻌﻼً ﻋﻠﻰ اﻹﻋداء اﻟذي ﯾﺣدث ﻣن ﻗﺑل
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.
وﯾرى اﻟدﻛﺗور رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر أن ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم ھو "اﻟﻘرار اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن
اﻋﺗﺑﺎره ﻣظﮭرا ً ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎص ﺗﻣﻠﻛﮫ اﻹدارة .وﺗطور ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻻﺧذ
ﺑﻣﻌﯾﺎر واﺣد وھو ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد أو ﺳﻠطﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹدارة أو اﻧﻘطﻌت ﺻﻠﺗﮭﺎ ﺑﮭﺎ ،أو
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻣن ﻻ ﺳﻠطﺎت ﻟﮫ ،اﻟﻰ أﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر أﺧر وھو أﻋﺗداء اﻟﺳﻠطﺔ اﻻدارﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت .وﯾؤﯾد اﻟدﻛﺗور رﻣزي ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﺑﻘوﻟﮫ أن ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﺗﻘل ﻓﻲ
اﻋﺗﻘﺎده ﺟﺳﺎﻣﺔ ،ﻋن ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي ،ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻣﻌﮫ أن ﯾطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﻛم ﺣﺎﻻت
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻟﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص داﺧل اﻟﺟﮭﺎز اﻹداري .ﻛﻣﺎ أن ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ
115
ﻣﻌﯾﺎر اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذي ﺳﺑﻖ أن ﻗﺎل ﺑﮫ ﻻﻓرﯾﯾر ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم".

 113ﻋﺑدﷲ طﻠﺑﮫ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻻدارة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .263
 114ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص .128
 115رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص .130

45

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري
ﯾﺄﺧذ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻛﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ،
وﺳﯾﺗم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ،ﺛم ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺻر.

أوﻻ :اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺻري
ﻟم ﺗﻛن ﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺻرﯾﺔ )أھﻠﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠطﺔ( ،ﺳوى أﻧﮭﺎ
ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺧوﯾل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺳﻠطﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻣﻧﺣﮫ – ﺣﺗﯽ ﺳﻧﺔ
 - 1955ﺣﻖ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ دون اﻟﺗﺻدي ﻟﺗﻠك اﻟﻘرارات ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾل أو
اﯾﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أن ﺗﻔﺣص اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ
ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ ﻟﺗﻌرف ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ ﺑﻌﻛس اﻟﻣﻘرر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗزﯾل اﻟﺻﻔﺔ
اﻹدارﯾﺔ ﻋن اﻟﻘرار اﻹداري.
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اذ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدة  11ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ  1876و ﻣن ﺑﻌدھﺎ
اﻟﻣﺎدة  43و ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ﺳﻧﺔ  1937و اﻟﻣواد  15و  28ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻧﺷﺄت ﺳﻧﺔ  1883ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز ﻗﯾﺎم ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺗﺄوﯾل اﻻواﻣر اﻹدارﯾﺔ أو ﺗوﻗف
ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو ان ﺗﻠﻐﯾﮭﺎ ،و أﻧﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻠواﺋﺢ اﻹدارﯾﺔ ،أو اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷواﻣر و اﻹﺟراءات اﻟﻔردﯾﺔ.
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وﻗد ﺣﻠت أﺧﯾرا ً ﻣﺣل اﻟﻣﺎدﺗﯾن  11او  15اﻟﻣﺎدة  17ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ رﻗم 46
ﻟﺳﻧﺔ  1972واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ )ﻟﯾس ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم أن ﺗﻧظر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ
أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ،وﻟﮭﺎ دون أن ﺗؤول اﻷﻣر اﻹداري أو ﺗوﻗف ﺗﻧﻔﯾذه ،أن ﺗﻔﺻل:

 116ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .379
 117ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻰ ﻋﺑدﷲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .84
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 -1ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺷﺄن ﻋﻘﺎر أو ﻣﻧﻘول ،ﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك.
 -2ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻖ اﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ(.
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وأﻣﺎم ﺻراﺣﺔ اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  11و  15ﺑﺄن ﻧﺻت اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ
واﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز ﻗﯾﺎم ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺗﺄوﯾل اﻷواﻣر اﻹدارﯾﺔ أو ﺗوﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو ان ﺗﻠﻐﻲ
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻌﯾب اﻟذي أﺻﺎﺑﮭﺎ ﻟم ﯾﺻل اﻟﺣد اﻟذي ﯾﻔﻘده ﺻﻔﺗﮫ
اﻹدارﯾﺔ ،وﻟﻛن أرادة ﻣن ھذه اﻟﻣﺣﺎﻛم أن ﺗﺣﻣﻲ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﮭم و ﺗوأﻛد ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎل أﻋﺗداء ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﻘوق وﺟدت ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻣﺧرﺟﺎ ً ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
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و أدى ھذا اﻟﻣﻧﻊ أﻟﻰ أن ﺗﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام وﺗﺧطت اﻟﺣدود
وﻗررت ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣراﻗﺑﺔ أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري وﺻﺣﺗﮭﺎ ،وأﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ أن اﻟﻌﻣل
اﻹداري اﻟذي ﯾﺻدر ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﻌﯾب ﻣن ﻋﯾوب ﺻﺣت اﻷواﻣر اﻻدارﯾﺔ ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر
ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻐﺻب اﻟذي ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻘﺿﺎء أن ﯾﻠﻐﯾﮭﺎ أو ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

120

وأﺗﺟﮭت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﺗﻔﺳﯾرا ً ﻟﻠﻣﺎدة  11ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﻊ
اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ اﻷواﻣر اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻣل ﻋﻧﺎﺻرھﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ ﺣدود
ﺳﻠطﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،وﻟﻛن ھذا اﻟﺗﻔﺳﯾر أدى إﻟﻰ أن ﺗﻣد اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ أﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ
اﻟﻰ ﻛﺎﻣل ﻋﯾوب ﺻﺣت اﻟﻘرار اﻹداري دون أن ﺗﻔرق ﺑﯾن ﻣﺟرد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون و

 118ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻري ،رﻗم  46ﻟﺳﻧﺔ  ،1972اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  77ﻟﺳﻧﺔ ،2019 ،اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26ﯾوﻧﯾو
.2019
 119رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص .147-146
 120ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻰ ﻋﺑدﷲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .84
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اﻟﻌﯾب اﻟﺟﺳﯾم ،واﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻛل ﻗرار ﻣﺻﺎب ﺑﻌﯾب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ھو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
ﻗرار ﻣﻧﻌدم.

121

وﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟذﻟك ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺄوﯾل اﻷﻣر اﻹداري أو
إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذه ،ﻣﺷروط ﺑﺄن ﯾﻛون ھذا اﻷﻣر ﻗد اﺗﺧذ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻷواﻣر
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ،وﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣوظف اﻟذي أﺻدره .وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻹﺟراءات
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذھﺎ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻻ ﺗﻛون
ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ إدارﯾﺔ ﺗﻌﺻﻣﮭﺎ ﻣن ﺗﻌرض اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﮭﺎ.
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وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻏرﺑﻲ أﺣﺳن أن "ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ذھﺑت إﻟﻰ
اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻌﻣل اﻹداري ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل أﻋﻣﺎل اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﺎدي ﻟﻣﺟرد ﺻدوره
ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﺄي ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻓﺎﻟﻘرار ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
 15إﻻ إذا ﺻدر ﻋن رﺟل اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﻓﻲ اﻟﺷﻛل
123
اﻟﻣرﺳوم ﻟﮭﺎ واﺑﺗﻐﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".
ﺗطﺑﯾﻖ ﻟذﻟك ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺻر اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 18
دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  1938ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ دﻋوى ﻣﻧﻊ ﺗﻌرض ﻣرﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻدارة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ...)" :وﻣن ﺣﯾث أن
اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  ،اﻟذي ﻻ ﺗﺷوﺑﮫ ﺷﺎﺋﺑﺔ ﻣن اﺣدى ﻧواﺣﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ھو اﻟذي ﯾﺳﺗﻔﯾد وﺣده
ﻣن اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) 15ل .ت م  .ه (.أﻣﺎ اﻟﻌﻣل اﻻداري ﻏﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،أي
اﻟﻌﻣل اﻻﺳﺗﺑدادي واﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟذي ﻟم ﯾﻼﺣظ ﻓﯾﮫ ﺷرط ﻣن ﺷروطﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺧرج ﻓﻲ ھذه
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن ﺣظﯾرة اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﮭو ﻋﻣل ﺑﺎطل ﻻ ﺗﺣﻣﯾﮫ ﻣطﻠﻘﺎ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻻدارﯾﺔ وﺗﺳري
ﻋﻠﯾﮫ أﺻول اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﯾﺟوز اﺑطﺎﻟﮫ واﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذه ،واﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﺗﻌطﯾﻠﮫ...وﺟﺎزﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺿﺎر اﻻﻟﺗﺟﺎء اﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﺑطﺎل
124
اﻟﻌﻣل اﻻداري واﻋﺗﺑﺎره ﺗﻌدﯾﺎ ً واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﻧﻔﺎذه(".

 121ﺣﻛم دواﺋر اﻻﺳﺗﻧﺎف اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ،ﻣﺻر ،رﻗم  ،1928/03/01 ،409ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .126
 122ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺧﺗﻠط ،ﻓﻲ  16دﯾﺳﻣﺑر  ،1886ﻣﺞ.ر.م ،اﻟﺳﻧﺔ  ،12ص  ،34ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر،
ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .149
 123أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  ،126ﻧﻘﻼ ﻋن ﻋﺑداﻟﺳﻼم ﺑك ،ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
ودﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ،اﻟﺳﻧﺔ اﻻوﻟﻰ  ،1950ص  91-90و ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑك ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﯾن ﻋﮭدﯾن ،اﻟﻌدد اﻻول،1950 ،
ص .52
 124ﻣﺟﻣوﻋﺔ رﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﺳﻧﺔ  ،40ص ،171رﻗم  ،65ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .381
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واﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﮭذا ﺗﻛون ﻗد ﺗﺟﺎوزت ﺣدود ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻟﻛون ﻧﺻوص
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ  1946ﺗﺎرﯾﺦ أﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﺗﻌطﻲ
ﻟﮭذه اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳوى وﻻﯾﺔ ﻗﺎﺻرة ﻻ ﺗﻣﺗد ﻟﻐﯾر رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌوﯾض
اﻻﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﮭﺎ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ﺑﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻘرار ﻏﯾر ﻣﺷروع وأن ﯾﻌﺗدى ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
ﻣﻛﺗﺳب ،وﻟﯾس ﺳﻠطﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ أو إﻟﻐﺎء أو وﻗف ﻧﻔﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،إذ ﻟﯾس
ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ ھذا اﻟﻘﺿﺎء ﻣن أن اﻟﻘرار ﯾﻛون ﻓﺎﻗدا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟرد اﺷﺗﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠﻰ
ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻟﺻﺣﺔ ،ﻷن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﮭذا اﻟﻘول ﯾﺣول اﻟﻣﺣﺎﻛم إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ إﻟﻐﺎء
اﻟﻘرارات وﺑﺣث ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ ووﻗف ﻧﻔﺎذھﺎ ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ،ﻟم ﺗﻛن ﺛﻣﺔ ﺣﺎﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻻن ﺗﺗﺻدى ﻟﻣﺷﻛﺔ اﻻﻧﻌدام .ﻓﺎﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم ﻛﺎﻟﻘرار ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع
ﻛﻼھﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺗﻌوﯾض ،ﺣﯾن ﺗﺗﻛﺎﻣل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة.
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وﺑﻌد إﻧﺷﺎء اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻘدت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﺗﺑرﯾر اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت
ﺗﻘﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد ھﻧﺎك ﻣﺑرر ﻟﻼﺗﺟﺎه اﻟﻣوﺳﻊ اﻟذي ﻻزﻣﺗﮫ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺳﺗﻘل ﺑﻧظر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  15ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣن ﻗواﻧﯾن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.
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وﻋﻧد أﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻷول ﻣرة ﺳﻧﺔ  1946ﻟم ﯾﺗﺄﺛر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء
اﻟﻌﺎدي ﻛﺛﯾرا ً ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد اذ اﻗﺗﺻر اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ أن أﺷراك اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻷدارﯾﺔ )ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض(.
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ﻏﯾر أن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺿﺎءل اﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم
 165ﻟﺳﻧﺔ  ،1955و اﻟذي اﺳﺗﻛﻣل ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺳم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ

 125طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .240-236
 126رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص .162-161
 127ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .388

49

اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ذﻟك أن ھذا اﻟﻘﺎﻧون و ﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  47ﻟﺳﻧﺔ  1972اﻟذي ﻋدد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة  10ﻣﻧﮫ أﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧود ﻣن أوﻻً اﻟﻰ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ،و ﻧص ﻓﻲ اﻟﺑﻧد
اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ﻋﻠﻰ "ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ" ﻟﯾزﯾل أي ﻟﺑس ﺑﺻدد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ،وﺑذاك ﺟﻌل اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء
اﻻداري دون ﻏﯾره.
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وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
ﻣﺣﺻورة .وﻣن ھذه اﻟﺣﺎﻻت أن ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑرﻗﺎﺑﺔ
طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﻐﺎء أو ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض ﻟظروف ﺧﺎﺻﺔ أو أن
ﺗﻔﺣص ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟواﺋﺢ اﻟﺑوﻟﯾس وﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ أذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ أو أن ﯾﻛون اﻟﻌﯾب
ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﯾﺟرده ﻣن ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ.
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وﻗد أدى اﻧﻌدام اﻟﻣﺑرر اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﻘف اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﻔﻛرة
اﻹﻧﻌدام ﻛﻧوع ﻣن ﺑطﻼن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻋﻧد ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ وأن ﺗﻘرر
ﺻﯾرورة اﻟﻘرار ﺑﺎطل أﻻ أﻧﮫ أﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻔﺎﺻل.
وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻏرﺑﻲ أﺣﺳن أن "ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم ھﻧﺎ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﻐﻠﯾب ﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ
اﻹدارﯾﺔ رﻏم أﻧﮫ ﯾﻘر ﺿﻣﻧﯾﺎ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ،ﻏﯾر أﻧﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻘرار
اﻟﻣﻧﻌدم واﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﻣﯾز ﺑﯾن أرﻛﺎن اﻹﻧﻌﻘﺎد وﺷروط اﻟﺻﺣﺔ،
ﻓﺈذا ﺗﺧﻠف رﻛن ﻣن اﻷرﻛﺎن ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،أﻣﺎ إذا ﺗواﻓرت اﻷرﻛﺎن وﻟﻛن ﺷﺎﺑﮭﺎ ﻋﯾب ﻓﺈن
130
اﻟﻘرار ﯾﻛون ﻣوﺟودا ً وإن ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﺷروع ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﺑطﺎﻟﮫ وإﻟﻐﺎﺋﮫ".
أﻻ أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺗرى أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺻﺎرﺧﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗودي ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘرار اﻹداري
ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،وﯾؤﺳس ھذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذاﺗﮭﺎ ،وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ارﻛﺎن اﻧﻌﻘﺎد
اﻟﻘرار اﻹداري وﺷروط ﺻﺣﺗﮫ .وﻣن ذﻟك أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار أﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ
 128ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻰ ﻋﺑدﷲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .86
 129ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .391-388
 130أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .127
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اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﺻدوره ﻣن ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ ﻻوﻻﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أﺻداره ،أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻻﺳﺗﯾﻼء
ﻋﻠﻰ أرض.
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وﻣﺎزاﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣدﻧﻲ ﺗؤﻛد أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻻداري ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً وأﻋﺗﺑﺎره ﻣﺟرد ﻋﻘﺑﮫ ﻣﺎدﯾﺔ وﺗﻘول ﻓﻲ ذﻟك )اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء
ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ـ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻹدارى ﺗوﺻﻼ ﻟﻘﯾﺎﻣﮫ ﺑﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن
ﻋدﻣﮫ  -أن ﺗﻌطﻰ ﺗﻠك اﻟﻘرارات وﺻﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻋﻠﻰ ھدى ﻣن ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد وﺣﻘوﻗﮭم وھﻰ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﺑل ﻣن واﺟﺑﮭﺎ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻘرار
اﻹدارى ﺑﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺣواه ﻓﺈن ﺗﺑﯾن ﻟﮭﺎ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺳﺗﻛﻣل ﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ وﺷﺎﺑﮫ ﻋﯾب
ﯾﺟرده ﻣن ھذه اﻟﻣﻘوﻣﺎت وﯾﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻌدم ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ھذا اﻻﻧﻌدام ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺟرد ﻋﻘﺑﺔ ﻣﺎدﯾﺔ .وإﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻧظر اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
ﻋﻧﮫ(.
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وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﺧﻼﺻﺔ اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ )اﻟﻌﺎدﯾﺔ( أﻧﮭﺎ ﺗوﺳﻌت
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد و ﺣرﯾﺎﺗﮭم ﻣن أﻋﺗداء ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﻟﻛن
ﺷﻣﻠت ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﯾوب ﺻﺣت اﻟﻘرار اﻹداري و أدى ذﻟك أﻟﻰ أن ﺗﺗﺟﺎوز
ﺳﻠطﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،أﻻ أﻧﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋدﻟت ﻋن ھذا اﻹﺗﺟﺎه اﻟﺗوﺳﻌﻲ و ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻘب أﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ ،أذ اﺗﺟﮭت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻰ اﻟوﻗوف ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻋﻧد ﺣد اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺷوﺑﮭﺎ ﻋﯾب
ﺟﺳﯾم ﻣن ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ھﻲ وﺣدھﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻘد ﺻﻔﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ و ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر
ﻓﯾﮭﺎ.

 131ﻧﻘض ﻣدﻧﻰ ﻓﻲ  5ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  ،1974اﻟﺳﻧﺔ  ،25ص  ،285ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .169
 132ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ،ﻣدﻧﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  1513ﻟﺳﻧﺔ  51ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،14-11-1993ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ، 44اﻟﺟزء  ،3اﻟﺻﻔﺣﺔ .183
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ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري
ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر واﺿﺢ ﺳﺎر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺳﺑب اﻟﺗوﺳﻊ
اﻟﺷدﯾد ﻟﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام اﻟذي اﻧﺗﮭﺟﮫ ،ﻟذا ﺳﯾﺗم ﻋرض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ أﺧذ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﯾن
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟذي اﻧﺗﮭﺟﮫ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺻر وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -1أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ
ﻋﯾب أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﯾودي اﻟﻰ أن ﯾﺣﻛم ﺑﺄﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري وﻓﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ
ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻣن ﺻور ذﻟك أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي أو أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻋﻣل ﻣن أﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ﺳﺄﺷرح ﺑﺷﻲ ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ھذه
اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻊ ذﻛر اﻹﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد:

أ -ﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي
اﻷﺻل أن اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﺻدار ﻗرار ﻣﻌﯾن ھو اﻟﻣوظف اﻟذي ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺗﮫ اﺳﺗﻧﺎدا ً
اﻟﻰ ﻗرار ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﺻدر ﺻﺣﯾﺣﺎً ،وﻟﻛن اذا ﻗﺎم ﺷﺧﺻﺎ ً ﻋﺎدﯾﺎ ً ﻣﻧﺑت اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹدارة ﺑﻣﻧﺢ ﻧﻔﺳﮫ ﺣﻖ
إﺻدار ﻗرارات إدارﯾﺔ ،ﻣﻘﺣم ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﻣﻧﺣﮫ اﻟﻘﺎﻧون ھذا
اﻟﺣﻖ وﻣﺛل ھذا اﻟﻌﻣل ﻻ ﯾﺟوز وﺻﻔﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻗرار إداري اﻹﻓﺗﻘﺎده ﺷرط ھﺎم ﯾﻔﺗرض ﺗواﻓره ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ أﻻ وھو ﺿرورة ﺻدورھﺎ ﻋن ﺷﺧص ﻋﺎم ،وأﻧﺳب وﺻف ﻟﻣﺎ ﺻدر ﻋن ھذا
اﻟﺷﺧص أﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﺎدی ﻣﻌدوم ﻻ ﯾﻛﺳب ﺣﻘﺎ ً وﻻ ﺗﻠﺣﻘﮫ ﺣﺻﺎﻧﺔ.
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وأطردت أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺄﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻻداري وﻓﻘده ﺻﻔﺗﮫ
اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺣﻛم ﻟﮭﺎ ﺳﻧﺔ ) 1953أن اﻟﻌﻣل
اﻹداري ﻻ ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ وﻻ ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ ً إﻻ اذا ﻛﺎن ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ وﻣن ﺻورھﺎ

 133ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ ،دﻋوى اﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻻداري ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،2008 ،ص .72
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أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي أو أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺔ
أﺧرى ﻛﺄن ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ(.
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وﻛذﻟك ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﮭﺎ ﺳﻧﺔ ) 1967ﻟﯾس ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻰ ﻣن
ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻧﺣدر ﺑﺎﻟﻘرار إﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام ،ﻓﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ أن اﻟﻌﻣل اﻹدارى ﻻ ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺗﮫ
اﻹدارﯾﺔ و ﻻ ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ ً اﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ،و ﻣن ﺻورھﺎ أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن
ﻓرد ﻋﺎدى أو أن ﯾﺻدر ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن إﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺔ أﺧرى ،ﻛﺄن ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،أﻣﺎ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗور اﻟﻘرار
اﻹدارى ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﻌﯾب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟواﺳﻊ و ﻻ ﺗﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ
اﻹﻧﻌدام(.
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وﯾﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻣﺎ ﺗﻘدم ان اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري ﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎﻟت
ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي ھو اﻏﺗﺻﺎﺑﺎ ً ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﯾﻧﺣدر ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام ،و اﻟﻘول
ﺑﻐﯾر ذﻟك ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري.

ب -أﻋﺗداء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
وﯾﺗﺟﻰ أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ أن ﺗﻌﺗدي اﻟﺳﻠطﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،ﻛﺄن ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻘرار اﻹداري ﺗﻧظﯾم أﻣر ﻻ ﯾﻣﻠك أن ﯾﻧظﻣﮫ إﻻ اﻟﻣﺷرع وﻓﻘﺎ ً
ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور .وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻋﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺟﺳﯾم ﻟدرﺟﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً.
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أن اﻻﻋﺗداء ﻣن ھذا اﻟﻧوع ھو أﻏﺗﺻﺎب ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻔﻲ ذﻟك ﻗﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ
ﺣﻛم ﻟﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1949/06/23إن اﻟﻘﺎﻧون اذ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻣﻌﯾن ﻓﺈﻧﮫ ﻻ
ﯾﺻﺢ ﺗﻌدﯾل ھذا اﻟﺗﺷﻛﯾل إن رأى ﺗﻘرﯾر ﺿﻣﺎن أﻛﺑر إﻻ ﻣﻣن ﯾﻣﻠﮑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً وھو اﻟﻣﺷرع ،إﻣﺎ
 134ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،اﻟﺣﻛم رﻗم  1113ﻟﺳﻧﺔ  5ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  16-12-1953ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،8اﻟﺟزء  ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .251
 135اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  -اﻟطﻌن رﻗم  744ﻟﺳﻧﺔ  11ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  25-03-1967ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،12اﻟﺟزء  ،2اﻟﺻﻔﺣﺔ .800
 136ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،اﻟﻛﺗﺎب اﻻول ،ﻗﺿﺎء اﻻﻟﻐﺎء ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،2015 ،ص .704
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اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﻠك أﺻﻼً ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﺷﻛﯾل ،ﻓﺈن ﻓﻌﻠت ﻛﺎن ﺗﺻرﻓﮭﺎ ﻣن
ﻗﺑﯾل أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً أﺻﻠﯾﺎ ً.
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وأﻛدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﯾﺎ ھذا ﺑﺣﻛم ﻟﮭﺎ ﺳﻧﺔ  1995وﺗﻘول ﻓﯾﮫ )اﻟﻘرار اﻹدارى ﻻ
ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ ً اﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺻب اﻟﺳﻠطﺔ او ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام ارادة ﻣﺻدر اﻟﻘرار  -ﯾﻛون ﻏﺻب
اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗداء ﺳﻠطﺔ ادارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ او اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ(.
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وﻗﺎﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ﺣدﯾث ﻟﮭﺎ ﺳﻧﺔ ) 2018ﺣﯾث اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎء
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘرار اﻹداري ﻻ ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ ً إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺻب اﻟﺳﻠطﺔ أو ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدم إرادة ﻣﺻدر اﻟﻘرار ،وﯾﻛون ﻏﺻب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗداء ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.(...
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ج -أﻋﺗداء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
وﻛذﻟك ﯾﺳﯾر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻋﺗداء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﻘررة ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﺛل ﻏﺻﺑﺎ ً ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﯾﺣﻛم ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺻﺎدر
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،وﻣﺛل ذﻟك ان ﺗﻘوم ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﺑﺄﺻدار ﻗراراً ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻧزاع ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم
ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ.

140

وﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻرﯾﺔ )إن اﻟﻘرار اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﮫ ﻣن رد
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣطﻌون ﺿده ﻣن إﻋﺎﻧﺔ ﻏﻼء دون وﺟﮫ ﺣﻖ ﻟم ﯾﺳﺗﺣدث ﻋﻘوﺑﺔ
ﻓﺣﺳب ،وإﻧﻣﺎ ﺗﻌداھﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ .ﻓﺄﻏﺗﺻب ﺑذﻟك ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء،
 137ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،اﻟﺣﻛم رﻗم  ،588ﻟﺳﻧﺔ  2ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23-06-1949ﻣﻛﺗب ،ﻓﻧﻲ  3رﻗم اﻟﺟزء  1رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ
.1069
 138اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  3929ﻟﺳﻧﺔ  38ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28-03-1995ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ ،40اﻟﺟزء  ،2اﻟﺻﻔﺣﺔ .1495
 139أﺣﻛﺎم ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  17390ﻟﺳﻧﺔ  58ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟداﺋرة اﻟراﺑﻌﺔ ،ﻣوﺿوع،
ﺑﺗﺎرﯾﺦ .20-01-2018
 140ﻓﯾﺻل اﻟﺷواﺑﻛﺔ ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .94
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وأﺻﺑﺢ ﻗراره ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻣﻌدوﻣﺎ ﻻ أﺛر ﻟﮫ( .وﻗﺎﻟت ﻛذﻟك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺻرﯾﺔ،
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﻌﺎﻟﻲ إذا ﺗﺻدى ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋن ﻣدة إﺑﻌﺎده وﻗﺿﻰ ﺑﻌدم
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻟﻣرﺗﺑﮫ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣدة ،ﯾﻛون ﻗد ﻓﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﮭﯾﺋﺔ
ﻗﺿﺎء إداري .وﺧروج ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب ﻋن ﺣدود وﻻﯾﺗﮫ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟوﺟﮫ ﻻ ﯾﺷوب ﻗراره ﺑﻣﺟرد
ﻋﯾب ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣﻊ ﻛوﻧﮫ ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً إﻟﻰ أن ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ ،ﺑل ﯾﻧطوي
ﻋﻠﻰ ﻏﺻب اﻟﺳﻠطﺔ ،وﯾﻧﺣدر ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور إﻟﻰ ﺟﻌﻠﮫ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻣل ﻣﺎدي ﻋدﯾم اﻻﺛر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً.
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وﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻧﮫ )ﻣﺗﻰ اﺗﺻﻠت اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻧظرھﺎ واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ وﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ أﺛﻧﺎء
ﻧظر اﻟدﻋوى اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﮭﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺳﻠب وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺣﺎل إﻟﯾﮭﺎ .إذا اﺗﺧذت اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ذﻟك اﻟﻘرار ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻣﺛل ﻋدواﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﻏﺻﺑﺎ ﻟﺳﻠطﺗﮭﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﻣﺔ أﻻ ﺗﻌﺗد ﺑﮫ( .و ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﮫ أﻧﮫ ﻣﺗﻰ اﺗﺻﻠت اﻟدﻋوى
اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظرھﺎ واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ وﻻ ﺗﻠﻣك اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻧظر
اﻟدﻋوی اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﮭﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺳﻠب وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﺈذا ﺗﺻرﻓت
اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎ ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﺛل ﻋدواﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﻏﺻﺑﺎ ً
ﻟﺳﻠطﺗﮭﺎ وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻻ ﺗﻌﺗد ﺑﮫ وأن ﺗﺳﻘط ﻛل أﺛر ﻟﮫ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎ وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻗﯾﺎم ﺷرﻛﺔ
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﻧﻘل اﻟﻣﺣﺎل اﻷول ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1988/5/7إﻟﻲ ﻣﻛﺗب ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺛم ﻧﻘﻠﮫ
ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟدﻟﺗﺎ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن وﻗد ﺗم ھذا اﻟﻧﻘل ﺑﻌد إﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻋن إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ
 1985/12/1ﻓﺈن ﻗرار اﻟﻧﻘل اﻟﻣذﻛور ﯾﺳﻠب وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎل وﺗوﻗﯾﻊ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت إداﻧﺗﮫ.
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 141ﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ ﻟدى ،ﺑﻧﺎر ﺳردار زھدي ،ﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .121
 142اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  1711ﻟﺳﻧﺔ  40ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19-12-1995ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ ، 41اﻟﺟزء ، 1اﻟﺻﻔﺣﺔ .153
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وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺣﻛم ﺣدﯾث ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺳﻧﺔ  2018ﺗﻘول ﻓﯾﮫ )اذ ﺷﯾدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻗﺿﺎءھﺎ – ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض ﻣﺑﺎديء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  -ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ
ﺻدر ﻣن إدارة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،واﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ )ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ( ،وإھدارا ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،
ﻓﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻗد ﺻدر ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﺳﯾم أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻐﺻب
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذي ﯾوﺻم اﻟﻘرار ﺑﺎﻻﻧﻌدام(.
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وﯾﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري ﯾؤﻛد أن اﻋﺗداء اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ،وھو ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻋﺗداء ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻟﻸﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ﻣﻧﺣﮫ اﻟدﺳﺗور
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣدر ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام.

د -اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﻻ ﺗﻣت ﺑﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار
أن ﻋدم اﺣﺗرام ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻗد ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﻌﯾب ﻣن ﻗﺑﯾل أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻻ ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺳﯾط ،ﻧظرا ﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﯾب وﻣﺛﺎل ذﻟك أن
ﯾﺻدر وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗرارا ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣوظف ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم .أو أن ﯾﺻدر أﺣد اﻟﻛﺗﺑﺔ
اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اطﻼﻗﺎ ﻗرارا إدارﯾﺎ ،أو أن ﺗﺗوﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﻟﺟﺎن
ﻣﺟﻠس ﻣﻧﺗﺧب إﺻدار ﻗرارﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﻣﺟﻠس إﺻداره إﻻ ﺑﺄﺟﻣﻌﮫ.
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وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي أن "اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ذھﺑت اﻟﻰ ﺗﻘرﯾر اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺧرج اﻟﺟﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻋن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً وان ﻛﺎﻧت ﺟﺎوزت أﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ

 143أﺣﻛﺎم ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  17390ﻟﺳﻧﺔ  58ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟداﺋرة اﻟراﺑﻌﺔ ،ﻣوﺿوع،
ﺑﺗﺎرﯾﺦ .20-01-2018
 144ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .402
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ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﮭﺎ ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ أﺧرى ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧﮭﺎ .وﻣرﺟﻊ اﻟﻌﯾب ھﻧﺎ ھو ﻋدم أﺣﺗرام
ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص".
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وﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ اﻗرﺗﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري أن )ﺻدور اﻟﻘرار اﻻداري ﻣن ﺳﻠطﺔ
ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻداره ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً أﻋﺗدت ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ أﺧرى ﻟﮭﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﯾﻌد اﻏﺗﺻﺎﺑﺎ ً ﻟﻠﺳﻠطﺔ
ﯾﻧﺣدر ﺑﺎﻟﻘرار إﻟﻰ ﺣد اﻻﻧﻌدام وإن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻧﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ،ﺳواء اﻋﺗﺑر اﻻﺧﺗﺻﺎص أﺣد أرﻛﺎن
اﻟﻘرار اﻹداري أم أﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻹرادة اﻟﺗﻲ ھﻲ رﻛن ﻣن أرﻛﺎﻧﮫ ،ﻓﺈن ﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن
ﺟﮭﺔ ﻏﯾر ﻣﻧوط ﺑﮭﺎ إﺻداره ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﯾﻌﯾﺑﮫ ﺑﻌﯾب ﺟﺳﯾم ،ﯾﻧﺣدرإﻟﻰ ﺣد اﻟﻌدم ،طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟك
اﻓﺗﺋﺎﺗﺎ ً ﻋﻠﯽ ﺳﻠطﺔ ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻟﮭﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ(.
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ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾرﺟﺢ ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ وﺻف ﻋﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺄﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﻏﯾر أن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻻﻧﻌدام ﻟﯾﺷﻣل ﺣﺎﻻت ﯾﻌﺗﺑرھﺎ
اﻟﻔﻘﮫ ﻣن ﻗﺑﯾل ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺳﯾط.
 -2ﺗوﺳﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام
اﺗﺟﮫ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ وﻋد اﻟﻘرار
اﻹداري ﻣﻌدوﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻣﺛل ﻋدم اﺧﺗﺻﺎص ﺑﺳﯾط ﯾﺟﻌل اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﯾﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروع
وﻟﯾس ﻣﻌدوﻣﺎ ً.
أن اﻋﺗداء ھﯾﺋﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ھﯾﺋﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﺧرى ﯾودي اﻟﻰ اﻹﻧﻌدام وﻓﻲ ذﻟك
ﻗﺎﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺻرﯾﺔ )وﻣن ﺣﯾث إﻧﮫ ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﻣطﻌون
ﻓﻲ ﻗراره ﻗد اﻧﺗزع وﻻﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎﻟم ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻷزھر ،ﺑﻔﻌل ﻧﺳب إﻟﯾﮫ
ھو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮫ وﺟوھره ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻠك ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮫ ،وھذا اﻟﻌﯾب اﻟذي اﻋﺗرا اﻟﻘرار ﻻ

 145ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .711
 146اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  1365ﻟﺳﻧﺔ  12ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  29-11-1969ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،15اﻟﺟزء  ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .38
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ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣﻊ ﻛوﻧﮫ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ إﻟﻰ أن ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ ،ﺑل ھو ﻋﯾب ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣد أﻏﺗﺻﺎب
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذي ﻧزل ﺑﺎﻟﻘرار إﻟﻰ ﺟﻌﻠﮫ ﻓﻌل ﻣﺎدي ﻋدﯾم اﻷﺛر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً(.

147

واﻋﺗداء اﻟﻣرؤوس ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص رﺋﯾﺳﮫ ﯾرﺗب اﻻﻧﻌدام اﻋﺗﺑرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘرارت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣرؤوس ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت رﺋﯾﺳﮫ اﻹداري ﻣﻌدوﻣﺎ ً
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮫ أﻏﺗﺻﺎب ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟرﺋﯾس ،ﺣﯾث ﻗﺎﻟت إن اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺟﻌل...ﻧﻘل ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم وﺣده .ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗرار ﻧﻘل اﻟﻣدﻋﻲ ﻗد ﺻدر ﻣن
اﻟﺳﻛرﺗﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ .ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛون ﺻﺎدرة ﻣن ﻣوظف ﻏﯾر ﻣﺧﺗص ،وھو ﺑﮭذه اﻟﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺷوب
ﺑﻌﯾب أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻗرارا ً ﻣﻌدوﻣﺎ ً ﻻ أﺛر ﻟﮫ.
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وﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺻرﯾﺔ أن )اﻟﺗرﻗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺧﺗص ﺑﮭﺎ ﻗرار
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ  -أﺳﺎس ذﻟك :ﻧص اﻟﻣﺎدة " "12ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  58ﻟﺳﻧﺔ  - 1971ﺻدور
اﻟﻘرار ﻣن ﻧﺎﺋب اﻟوزﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻏﺻﺑﺎ ً ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﻧﺎﺋب اﻟوزﯾر ﻣﻔوﺿﺎ ً ﻓﻰ ذﻟك ﻣن ﻗﺑل
اﻟوزﯾر أو ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻰ ﻓوﺿﮭﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أﺳﺎس ذﻟك -:اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺿﻰ أن ﻣن
ﻓوض ﻓﻰ إﺧﺗﺻﺎص ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﺗﻔوﯾض ﻓﯾﮫ  -ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك ﻗرار اﻟوزﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟرد ﻋﻣل ﻣﺎدى
ﯾﻛون ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة ﺳﺣﺑﮫ ﻓﻰ أى وﻗت دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣواﻋﯾد اﻟﺳﺣب أو اﻹﻟﻐﺎء(.
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وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﺑﺎطل ﺗﻌدم اﻟﻘرار اﻹداري ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺄن
اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1931م أﻋطﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﻛﺔ
اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﺎﺋﻔﺔ ﻣن ﻣوظﻔﯾﮭﺎ وﻻ ﯾﺟوز ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً اﻟﺗﻔوﯾض ﻓﻲ ھذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ،ﺑل ﯾﺗﻌﯾن أﻧﮫ
ﯾﺑﺎﺷر اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣن ﻋﯾﻧﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟذات وﻣن ﺛم ﻓﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ اﻟﺻﺎدر ﻣن

 147اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  35ﻟﺳﻧﺔ  2ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  14-01-1956ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،1اﻟﺟزء  ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .380
 148ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،اﻟﺣﻛم رﻗم  1250ﻟﺳﻧﺔ  7ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19-06-1955ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،9اﻟﺟزء  ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .446
 149ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  1090ﻟﺳﻧﺔ  26ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28-12-1986ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،32اﻟﺟزء  ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .519
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ﺳﻛرﺗﯾر ﻋﺎم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾده ﺑﻔﺻل اﻟﻣدﻋﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﮭو
ﻗرار ﻣﻌدوم ﻻ أﺛر ﻟﮫ.

150

واﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم ﻗرار ﻣﺷوب ﺑﻌدم ﺷرﻋﯾﺔ ذات ﺟﺳﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﺿﺣت اﻟظﮭور ،وﯾﻣﺗﺎز
ﻣن ﻛوﻧﮫ ﻻ ﯾﻧﺷﺊ ﺣﻘوق وﻻ أن ﯾﺻﺑﺢ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً وﻻ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺄي ﻣﯾﻌﺎد ﻟﻠطﻌن أو ﻟﻠﺳﺣب ﻓﯾﻣﻛن اﻟطﻌن
ﻓﯾﮫ ﻓﻲ أي وﻗت ،وآﯾﺔ ذﻟك ھو أن ھذا اﻟﻌﯾب اﻟﺟﺳﯾم اﻟذي ﯾﺻﺎب ﺑﮫ اﻟﻘرار اﻹداري ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﺻﺣﺗﮫ ﻓﺣﺳب وﻟﻛن ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻘرار ﻓﻲ ذاﺗﮫ.
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وﺗﺧﻠف رﻛن اﻟﺷﻛل ﯾرﺗب اﻻﻧﻌدام ذھﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري اﻟﻰ أن ﺗﺧﻠف رﻛن اﻟﺷﻛل ﯾرﺗب
أﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻻداري.
وﻣن ذﻟك ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺧطﻲ أﺣد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺔ
ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻟﻌدم ﻋرض اﻟﺟﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣوظف  -اﻟذي ﺣﺻل ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘدﯾر اﻣﺗﯾﺎز -ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻓوت ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻟﻘرار
ان ﯾﻌرض ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوظف ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺄﺗﻰ ﻗراره ﺑﺎﻟﺗﺧطﻰ ﻣﻘﺻودا ً.
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واﻻﻧﻌدام ﻟﻔﻘد رﻛن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ )إﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري ﻟﻔﻘدان رﻛن اﻟﻧﯾﺔ(
إذا ﻛﺎن وزﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗد ﺣدد ﻣن ﻗﺑل ﻧﯾﺗﮫ ﻓﯾﻣن ﺗﺗﺟﮫ إﻟﯾﮫ ھذه اﻟﻧﯾﺔ ﺑﺈﺣداث اﻷﺛر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺎﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣرﻗﻲ أن ﺗرﺟﻊ أﻗدﻣﯾﺗﮫ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ إﻟﻰ  6ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ 1944 ،أو ﺑﻌﺑﺎرة
أﺧرى ﯾﻛون ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﺣﺳب ھذا اﻟﺷرط ھو اﻷﺳﺎس ﻻﺻدار اﻟﻘرار ﺑﺗﻌﯾﯾن أﺷﺧﺎص
اﻟﻣرﻗﯾن ﺑذواﺗﮭم ،ﻓﻼ ﯾﻌدو اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر  -واﻟﺣﺎﻟﺔ ھذه  -أن ﯾﻛون إﺟراء ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ ً ﻟﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل.
وﻣن ﺛم إذا رﻗﻲ ﺷﺧص ﺑدون ﺣﻖ ،ﻋﻠﻰ ﻓﮭم أﻧﮫ ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﮫ ﺷرط اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ھو ﻓﺎﻗده ،ﻓﺈن
ﻗرار اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻷﻣر ﻗد ﻓﻘد اﻟﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﯾﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ
 150ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،اﻟﺣﻛم رﻗم  1318ﻟﺳﻧﺔ  5ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  05-01-1954ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،8اﻟﺟزء  ،2اﻟﺻﻔﺣﺔ .373
 151ﺷﻼل ﺑرھﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،30وراﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .712
 152رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.193

59

اﻹﻧﻌدام ،ﻓﻼ ﯾﻛﺗﺳب أﯾﺔ ﺣﺻﺎﻧﺔ وﻟو ﻓﺎت ﻣﯾﻌﺎد ﻟﻠطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺳﺣب ،ﺑل ﯾﺟوز اﻟرﺟوع ﻓﯾﮫ
و اﻟﻐﺎؤه ﻓﻲ أي وﻗت.
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وﻛذﻟك ﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﮭﺎ )وﻣن ﺣﯾث إن اﻟطﻌن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻗد
ﻓﺎت اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ أن ﻗرار ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﮫ وﻟد ﻣﻌدوﻣﺎ ً ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻧص آﻣر ﻣن ﻧﺻوص
ﻗﺎﻧون ﻧظﺎم ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ،ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة  47ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﺗﺟﯾز ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻣﻧﻘول إﻻ
ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺛﺎﺑت أن اﻟﻣدﻋﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺗوﻓر ﻓﻲ ﺣﻘﮫ ﺷرط
ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﺳﻧﺔ وﻗت ﺻدور اﻟﻘرار ﺑﺗرﻗﯾﺗﮫ إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك رﻗﺗﮫ اﻟﺟﮭﺔ
اﻹدارﯾﺔ اﻋﺗﻘﺎدا ً ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻗد ﺗوﻓرت ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﻘرار
اﻟﺻﺎدر ﺑﺗرﻗﯾﺗﮫ ﯾﻛون ﻗد اﻓﺗﻘد رﻛن اﻟﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام ،وﯾﻛون ﻣن ﺣﻖ اﻹدارة
أن ﺗﺳﺣﺑﮫ ﻓﻲ أي وﻗت(.
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و اﻷﻧﻌدام ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺧﻠف رﻛن اﻟﻣﺣل :اﻻﻧﻌدام اﻻﺧﺗﻼل رﻛن اﻟﻣﺣل واﻟﺳﺑب ،وﻓﻲ ھذه
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﺻل اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺷﺄن رﻛن اﻟﺳﺑب،
ﺣﯾث ﻟم ﺗﻘر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻘرار ﻟﺗﺧﻠف اﻟﺳﺑب رﻏم إﻗرارھﺎ ﺑﺎﻧﻌداﻣﮫ ﻟﺗﺧﻠف
اﻟﻣﺣل.
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وأﻛدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ذﻟك ﺑﺣﻛم ﺣدﯾث ﻟﮭﺎ ان ﻋﯾب اﻟﺳﺑب ﻻﯾﺟﻌل اﻟﻘرار

اﻻداري ﻣﻌدوﻣﺎ ﺣﯾث ﻗﺎﻟت )وﻣن ﺣﯾث إﻧﮫ وﻟﺋن ﻛﺎن ﻗرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ
رﻗم  1221ﻟﺳﻧﺔ  2006ﻗد ﺻدر ﻓﺎﻗدا ﻟرﻛن اﻟﺳﺑب ،ووﻗﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﯾﺎﻧﮫ
اﻻﻧﻌدام ،إﻻ أن اﻟﻌﯾب اﻟذي ﻟﺣﻖ ﺑﮫ ﻻ ﯾﺟرده ﻣن ﺻﻔﺗﮫ ﻛﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،وﻻ ﯾﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ درك
اﻻﻧﻌدام ،وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﺗﻘﯾد اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣواﻋﯾد دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻣﻘررة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ) (24ﻣن ﻗﺎﻧون

 153اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺟﻠﺳﺔ  1959/ 11/ 21اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،س  ،5ص  ،60ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،ﺣﻣدي ﯾﺎﺳﯾن ﻋﻛﺎﺷﺔ ،اﻟﻘرار
اﻻداري ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﺟزء اﻻول ،2010 ،ص .479
 154اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  1556ﻟﺳﻧﺔ  8ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  17-12-1967ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ ،13اﻟﺟزء  ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .304
 155ﺣﻣدي ﯾﺎﺳﯾن ﻋﻛﺎﺷﺔ ،اﻟﻘرار اﻻداري ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .479
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ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  47ﻟﺳﻧﺔ  ،1972وھﻲ ﺳﺗون ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﻘرار
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ.(.
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اﻟﻣﺑدأ إﻧﻌدام اﻟﻣﺣل ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﻌدام اﻟﻘرار
أن اﻟﻣﺎدة  10ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  48ﻟﺳﻧﺔ  1932اﻟﺧﺎص ﺑﺄﻛل اﻟﺑﺣر وطرﺣﮫ ﺟﻌﻠت
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘرار ﻣﻧﮫ .ﻓﻠزم  -واﻟﺣﺎﻟﺔ ھذه  -أن ﯾﺻدر ھذا اﻟﻘرار ﻗﺎﺋﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺑﮫ اﻟﺻﺣﯾﺢ وواﻗﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وإﻻ ﺗﻣﺣض ﺗﺻرﻓﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻠك ﻣن أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ
ﺑدون وﺟﮫ ﺣﻖ ،ﻓﯾﻧﺣدر إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻌدم ،ﻛﻣﺎ ﻟو وزع اﻟطرح ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ،وﺟﺎز
ﻟﻺدارة ﻓﻲ أي وﻗت اﺳﺗرداد اﻟطرح اﻟﻣوزع ﺑذﻟك اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ،ﻣﺎ دام ﻻ ﯾﺣول دون ذﻟك
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑوﺿﻊ اﻟﯾد ﻟﻠﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
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و اﻻﻧﻌدام ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟذﻧب اﻹداري :ﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺄن
اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﻛﯾف اﻟذﻧب اﻻداري ﯾؤدي اﻟﻰ اﻻﻧﻌدام وﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘول )و إذا ﺻدر اﻟﺟزاء ﻣن اﻟرﺋﯾس
ﺑﺧﺻم ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻣن راﺗب ﻣوظف ﻋﻠﻰ ﻓﮭم أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إدارﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ھﻰ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻛون اﻟﺟزاء ﻗد
ﺻدر ﻣﻌﯾﺑﺎ ً ﺑﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذى ﯾﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻏﺻب اﻟﺳﻠطﺔ(.

158

و اﻧﻌدام اﻟﻘرار ﺑﺳﺑب اﻟﻐش أو اﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ ھذا ﻗﺎﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﮭﺎ
أﻧﮫ )ﯾوﺟد ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن ﻣﯾﻌﺎد اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل أوﻻ :ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ﻣﻌدوﻣﺎ
أي ﻟﺣﻘت ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺗﺟرده ﻣن ﺻﻔﺗﮫ ﻛﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺗﻧزل ﺑﮫ إﻟﻲ ﺣد ﻏﺻب
اﻟﺳﻠطﺔ ،وﺗﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻲ ﻣﺟرد ﻓﻌل ﻣﺎدي ﻣﻧﻌدم اﻷﺛر ﻻ ﺗﻠﺣﻘﮫ أي ﺣﺻﺎﻧﺔ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺣﺻل
أﺣد اﻷﻓراد ﻋﻠﻲ ﻗرار إداري ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏش أو ﺗدﻟﯾس ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ ،إذ أن اﻟﻐش أو اﻟﺗدﻟﯾس ﯾﻌﯾب اﻹدارة

 156اﻟطﻌن رﻗم  99705ﻟﺳﻧﺔ  60ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ  -اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  -اﻟداﺋرة اﻟﺳﺎﺑﻌﮫ  -ﻣوﺿوع  -ﺑﺗﺎرﯾﺦ .22-04-2018
 157اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  579ﻟﺳﻧﺔ  3ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  07-02-1959ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،4اﻟﺟزء  ،2اﻟﺻﻔﺣﺔ .715
 158اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  1389ﻟﺳﻧﺔ  5ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  02-01-1960ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،5اﻟﺟزء  1اﻟﺻﻔﺣﺔ .135

61

وﯾﻔﺳد اﻟرﺿﺎ ،واﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺟﮭﺔ اﻹرادة ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﻐش أو اﻟﺗدﻟﯾس ﯾﻛون ﻏﯾر ﺟدﯾر
ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ(.
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ﺻدِر
وﻛذﻟك ﺣﻛﻣت ﻓﻲ ﺣﻛم ﺣدﯾث ﻟﮭﺎ ﺳﻧﺔ  2012أن )اﻻﻧﻌدام ﻻ ﯾﻧﺷﺄ إﻻ ﺣﯾث ﯾﻛون ُﻣ ْ
اﻟﻘرار ﻣﻐﺗﺻﺑًﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻداره ،أو إذا ﺷﺎب اﻟﻘرار ﻏش أو ﺗدﻟﯾس ،أو ﺑﻠﻐت
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﮫ ﺣدًا ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﯾﻔﻘده ﻛﯾﺎﻧﮫ وﯾﺟرده ﻣن ﺻﻔﺗﮫ وﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ ﻛﺗﺻرف
ﻗﺎﻧوﻧﻲ(.
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وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﺑﮭذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻋﻛس ﻣﺟﻠس
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ اﻟﺣدﯾث ﯾودي اﻟﻰ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن
ﺣﺎﻻت اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل واﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌدوم و ﻻﯾﺗﺿﺢ ﺑذﻟك ﻣﻌﯾﺎر ﺳﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ
اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرارﯾن ،وأﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري
ﻟﻣﺟرد وﺟود ﻋﯾب ﯾﺷوب أﺣدى أرﻛﺎﻧﮫ ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾودي أﻟﻰ ﺗﺧﻠف ھذا اﻟرﻛن.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ
أﺧذ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ و طﺑﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻋدة أﺣﻛﺎم ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن أﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻘض أﺑوظﺑﻲ وﻣن ﺧﻼل أﺳﺗﻌراض ﺑﻌض
اﻷﺣﻛﺎم ﺳﯾﺗﺑﯾن ﻣﺎ ھﻲ ﺻور أﻧﻌدام اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻛذﻟك اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي أﺧذ ﺑﮫ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﺑﺎطل.

أوﻻ :ﻋﯾب ﻋدم اﻹﺧﺗﺻﺎص ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻌدوﻣﺎ ً
ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾب ﻋدم اﻹﺧﺗﺻﺎص ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣدر ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻰ درﺟﺔ
اﻹﻧﻌدام وھو أول اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻧدى ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ ﻟﺗﻘرﯾر اﻹﻧﻌدام و اﻟذي ﻧﺎدى ﺑﮫ ﻻﻓرﯾﯾر اذا ﻗﺎل أن

 159اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  1756ﻟﺳﻧﺔ  43ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  19-12-1999ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  45رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ .293
 160اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  32851ﻟﺳﻧﺔ  54ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26-12-2012ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  58رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ .145
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أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻏﺗﺻﺎب ﺣﻖ اﺻدار اﻟﻘرار ﻣن ﻗﺑل ﻣن ﻻﯾﻣﻠك ھذا اﻟﺣﻖ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﻋﺗداء ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،و
ھو ﻣﺎ أﺧذ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻣﺗﻔﻖ ﻣﻌﮫ.
وﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻟت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺄﻣﺎرة أﺑوظﺑﻲ أﻧﮫ )وإذا ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻗﺎﻋدة ﺗﺣﺻﯾن
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔوات أﺟل اﻟطﻌن ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،ﻓﺈن
ھذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻻ ﯾﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣوﺳوﻣﺎ ً ﻓﻌﻼً ﺑﺎﻹﻧﻌدام .واﻟﻣﻘرر ﻓﻘﮭﺎ وﻗﺿﺎ ًء أن
اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻣﺗﻰ ﺷﺎﺑﮫ ﻋﯾب ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﯾﻔﻘد ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ ﻛﻘرار
إداري ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﻛم ﻏﯾر اﻟﻣوﺟود وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺎﻣﻼً ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻧﺎﺋﮫ ﻓﻲ ذاﺗﮫ ،واﻟﻣﻘرر ﻓﻘﮭﺎ وﻗﺿﺎء
أﯾﺿﺎ ً أن ﻋﯾب اﻹﺧﺗﺻﺎص ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ إذا ﺷﺎﺑت اﻟﻘرار اﻹداري ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً
ﻏﯾر أﻧﮫ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أﻧﮫ ﻻ ﺗﻼزم ﺑﯾن ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ووﺻف اﻻﻧﻌدام ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﯾب
ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻘرار ﻣﻌﯾﺑﺎ ً ﻣﻌرﺿﺎ ً ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣﺗﻰ ﺗم اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ داﺧل اﻷﺟل اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً،
إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻛذﻟك إﻻ إذا ﺑﻠﻎ ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ درﺟﺔ
ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﯾﻔﻘده ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ ﻛﻘرار إداري .واﻟﻘول ﺑﺧﻼف ذﻟك ،أي اﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻗرار ﻏﯾر
ﻣﺷروع ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋدام اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﺷﺄن آﺟﺎل اﻟطﻌن ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،وﯾﻌطل
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣﻧﮭﺎ وھو اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ(.
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ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺻدور اﻟﻘرار اﻻداري ﻣﻣن ﻟﯾس ﻟﮫ ﺳﻠطﺔ إﺻداره ﯾﺟﻌل اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻌدوﻣﺎ ً
ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم  564ﻟﺳﻧﺔ  22ق ﺟﻠﺳﺔ .2003/01/28
ﺑﻘوﻟﮭﺎ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣﺳﺗوﻓﯾﺎ ً ارﻛﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻداره ﻓﻲ اﻟﺷﻛل و ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ
ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،وﻓﻲ ﺣدود اﺣﻛﺎﻣﮫ ﺗﺗرﺗب ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻣراﮐز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟذوي اﻟﺷﺄن ،ﻓﺗﻛون ﻟﮫ ﻗوﺗﮫ
اﻟﻣﻠزﻣﮫ وﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻻدارة ﺳﺣﺑﮫ إﻻ أن ﯾﻛون ﻗد إﻋﺗروه ﻋﯾب ﯾﻧﺣدر ﺑﮫ اﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام
 161ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ أﻣﺎرة أﺑوظﺑﻲ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  - 27ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ  -ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ .2016-6-20
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ﻟﺻدوره ﻣﻣن ﻟﯾس ﻟﮫ ﺳﻠطﺔ إﺻداره أو ﺻدوره ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻏش ﻣن ﺟﺎﻧب ذوي اﻟﺷﺄن ،أو ﻟﺣﻘﮫ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون .اﻟﻘرار اﻹداري اﻟذي ﻟم ﯾﺻل ﺑﮫ اﻟﻌﯾب اﻟﻲ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام ﯾﺿل ﻣﻧﺗﺟﺎ اﺛره
ﻣﺎﻟم ﺗﻘم ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﺑﺳﺣﺑﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون او ﯾﺻدر ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﮫ.

162

وﯾﺗﺑﯾن ﻣن ھذه اﻟﺣﻛم أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻋﺗﺑرت ﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﻣﻣن
ﻟﯾﺳت ﻟﮫ ﺳﻠطﺔ أﺻداره وھﻲ أﺣدى ﺣﺎﻻت ﻋﯾب أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺣﯾث أن ھذه اﻟﺣﺎﻟﮫ ﺗﺗﻔﻖ ﻣن
ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري.
وﻛذﻟك أﻛدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم أﺧر ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﮫ ﻓﻲ أن ﺗم أﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺎت
ﻣوظف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﺑدون ﺗﺧوﯾل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار أﻧﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻌﯾب
اﻟﻘرار وﯾودي اﻟﻰ أﻧﻌداﻣﮫ و ﻗﺎﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك :وأن اﻹﻧﮭﺎء ﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣدﯾرھﺎ اﻟﻌﺎم ﺣﺎل أن اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺎﻷوراق وﻣﻣﺎ ﻹﺧﻼف ﻋﻠﯾﮫ أن ﻗرار إﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺔ اﻟطﺎﻋن ﻛﺎن
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻدر ﻋن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﺛﺑت ﺑﺎﻷوراق ﻻ دﻻﻟﺔ وﻻ ﻧﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ
أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺧوﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور ﺑﺈﻧﺎﺑﺔ ﺻﺎدرة ﻟﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﯾﺎم
ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺿﺣﻰ ﻣﻌﮫ اﻟﺣﻛم
اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺑﯾب واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﻣﺎ ﯾوﺟب ﻧﻘﺿﮫ ﻟﮭذا اﻟوﺟﮫ ﻣن
اﻟﺳﺑب دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑﺣث ﺑﺎﻗﻲ أﺳﺑﺎب اﻟطﻌن.
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟطﻌن ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺗﺻدى ﻟﻠﻣوﺿوع وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣطﻌون ﺿدھﺎ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﺳﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك ﻟﯾﺳت ﻟﮭﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺻدار اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ،وﻛﺎن
ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة أن ﺗﻌﯾد إﺻدار ذات اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﻣﺿﻣون وﻓﻖ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺟﮭﺔ
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﺈن ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻌد ﺧطﺄ ﻣرﻓﻘﯾﺎ ﺗﺳﺄل ﻋﻧﮫ
اﻹدارة ،وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك وﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻗد أﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﻧطوﻗﮫ ﺑﺧﺻوص آﺛﺎر إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار

 162اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌن رﻗم  564ﻟﺳﻧﺔ  22ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28-01-2003ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،25اﻟﺟزء  ،1اﻟﺻﻔﺣﺔ .229
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اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ أورده ﻓﻲ ﻣدوﻧﺎﺗﮫ ﻣن :وﺣﯾث إﻧﮫ وإذ اﻧﺗﮭت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎءھﺎ اﻟﻣﺗﻘدم إﻟﻰ
اﻧﻌدام ﻗرار إﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺎت اﻟﻣدﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وھو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﺧﯾرة
اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل ﺻدور اﻟﻘرار اﻟﺳﺎﻟف ،ﺑﻣﺎ
ﻣؤداه إﻋﺎدة اﻟﻣدﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل ﺻدور اﻟﻘرار اﻟطﻌﯾن...
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وﯾﻼﺣظ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ھذا اﻟﺣﻛم أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أﻋﺗﺑرت أﻧﮫ أذا ﺻدر اﻟﻘرار
ﻣن ﻟﯾﺳت ﻟﮭﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ إﺻدار اﻟﻘرار اﻹداري وﻣن ﻏﯾر أن ﯾﺛﺑت ﺑﺎﻷوراق ﻻ دﻻﻟﺔ وﻻ ﻧﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ
أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﺧول ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،ﯾﺿﺣﻲ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻌدوﻣﺎً.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :أﻋﺗداء اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
وأﻛدت ﻣﺣﻛﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﻟﮭﺎ أن أﻋﺗداء ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻣﻣﺛﻠﮫ ﻓﻲ اﻟوزﯾر أذا
أﺻدر ﻗرار ﺑﻔﺻل ﻣوظف ﺑﺎﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وھو ﻣن أﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺟﻌل اﻟﻘرار اﻹداري
ﻣﻌدوﻣﺎ ً وھو أﺗﺟﺎه ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺻري.
ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﺗﻧﺎﻓﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده ﻣوظف ﺑﺎﻟﺣﻠﻘﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎن اﻟوزﯾر ﻻ ﯾﻣﻠك اﺻدار ﻗرار ﺑﻔﺻﻠﮫ ﻣن اﻟﻌﻣل واﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺎﺗﮫ وأﻧﻣﺎ ذﻟك ﯾﻛون ﺑﻘرار ﻣن
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب أو ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ وﻣن ﺛم ﯾﻛون ﻗرار اﻟوزﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻣﻌﯾﺑﺎ ً ﺑﻌﯾب ﯾﻧزل ﺑﺎﻟﻘرار
اﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻹﻧﻌدام وﯾﻧﺣدر اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي ﻋدﯾم اﻻﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻻ ﯾﻛﺗﺳب ﺣﺻﺎﻧﮫ وﻻ
ﯾوﺟد ﻣﺎ ﯾﻌﺻﻣﮫ ﻣن ﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء ﻻﻟﻐﺎﺋﮫ.
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 163اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  31ﻟﺳﻧﺔ  2013ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ .24-04-2013
 164ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑوظﺑﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1996/06/11ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻘﯾد ﺑرﻗم  63ﻟﺳﻧﺔ  .1996ﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ ﻟدى ،ﻣﺣﻣد
ﻋﺑداﻟﻌﺎل اﻟﺳﻧﺎري ،2000،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻻدارة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻻﻣﺎرات ،ص .288
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راﺑﻌﺎ ً :ﺗوﺳﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام
أ -أﻋﺗداء اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄدﯾب.
أﺧذت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻘض أﺑوظﺑﻲ ﺑﺄن اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻻﺟراءات اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄدﯾب ﯾودي
أﻟﻰ إﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري .و ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻟت:
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘﮭﺎ ً وﻗﺿﺎء أن ﺗﺣﺻﯾن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣن اﻟطﻌن ﺑﻔوات اﻷﺟل
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷوﺿﺎع اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺷروط ﺑﻌدم اﺗﺳﺎم اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﻌﯾب
ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﯾﻔﻘد ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ ﻛﻘرار إداري وﺗﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ ﻣﺻﺎف
اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ أي وﻗت .واﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻣﺳﺗﻘران ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘرار اﻹداري إذا
ﻛﺎن ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﻌﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﺳﯾم )اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ( ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛون ﻗرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﺻن
ﺑﺎﻧﺻرام أﺟل اﻟطﻌن .وﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري ﻏﯾر ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑل
ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ أوﺟﮫ ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطﺎل اﻟﻘرار اﻹداري.
واﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ أن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄدﯾب ﺗﺟﻌل
اﻟﻘرار ﻣﻌﯾﺑﺎ ﻋﯾﺑﺎ ً ﺟﺳﯾﻣﺎ ً ﺗﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام واﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ إذ اﻧﺗﮭﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﺋﮫ إﻟﻰ
أن اﻹﺧﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑت إﺟراءات ﺗﺄدﯾب اﻟﻣطﻌون ﺿدھﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ،
اﻧﺣدرت ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﻧﻌدام وﺧﻠص ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك إﻟﻰ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن اﻟدﻓﻊ ﺑﻌدم
ﻗﺑول اﻟطﻌن ﻟﻌدم ﺗﻘدﯾﻣﮫ داﺧل أﺟل اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة  76ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻹﻣﺎرة أﺑوظﺑﻲ ﻟذﻟك ﯾﻛون ﻗد ﺑﻧﻰ ﻗﺿﺎءه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﯾم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻧﻌﻲ اﻟﻣﺛﺎر ﺑﮭذا
اﻟﺷﺄن ﻏﯾر ﺳدﯾد.
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ب -اﺳﺗﻌﻣل ﻏش أو ﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﺳﺗﺻدار اﻟﻘرار اﻻداري ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣﻌدوﻣﺎ ً
أﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن أﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏش أو ﺗدﻟﯾس ﻓﻲ أﺳﺗﺻدار اﻟﻘرار اﻻداري
ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻘرار اﻻداري ﻣﻧﻌدﻣﺎ .ھو
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﮫ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻘرار أﺳﺗﻌﻣل وﺳﺎﺋل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺻدور اﻟﻘرار
اﻻداري ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع.
وﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻟت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﮭﺎ ﺳﻧﺔ  2016أن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ وﻟدت ﺣﻘوﻗًﺎ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء
اﻹدارﯾﯾن ،ﻻ ﯾﺟوز ﺳﺣﺑﮭﺎ ﻣﺗﻰ ﻣﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺻدورھﺎ اﻷﺟل ذاﺗﮫ اﻟﻣﺣدد ﻟﻸﻓراد ﻟﻠطﻌن ﻓﯾﮭﺎ وھو
ﺳﺗون ﯾوﻣﺎ ً .إذ ﺑﻌد اﻧﺻرام ھذا اﻷﺟل ﯾﺻﯾر اﻟﻘرار ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺳﺣب ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻛون ﻗد اﺳﺗﻘرت ﺑﻌدم ﺳﺣب اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب داﺧل اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة .وﻻ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك إﻻ اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ﻣﻌدوﻣﺎ ً ،أي ﻟﺣﻘت ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺗﺟرده ﻣن ﺻﻔﺗﮫ
ﻛﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺗﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ ﻣﺟرد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻧﻌدم اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن أﯾﺔ ﺣﺻﺎﻧﺔ،
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﮫ أﯾﺿﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻘرار ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻏﺷﺎ ً أو ﺗدﻟﯾﺳﺎ ً ﻓﻲ
اﺳﺗﺻدار اﻟﻘرار ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ،إذ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣﻌﺎ ً ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ،وإن ﺗرﺗﺑت ﻋﻧﮫ
ﺣﻘوق ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ،ﻏﯾر ﺟدﯾر ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ .وﯾﺟوز ﺳﺣﺑﮫ ﻓﻲ أي وﻗت وﻟو ﺑﻌد ﻓوات اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﻘرر.
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ج -أﻧﺗﻔﺎء اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ أﺻدار اﻟﻘرار اﻻداري ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣﻌدوﻣﺎ ً.
وﻗد أﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛم اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ان ﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري دون ﺳﺑب ﻣﺷروع ﯾﻧﺣدر
ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام.
وﺣﯾث إن ھذا اﻟﻧﻌﻲ ﻏﯾر ﺳدﯾد ،ذﻟك أن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺣﺻﺎﻧﺔ
ھو إﻓﺻﺎح اﻹدارة ﻋن إرادﺗﮭﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟذي
 166ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺄﻣﺎرة أﺑوظﺑﻲ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  - 61ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳﺔ .2017-2-13
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ﯾﺗطﻠﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘﺻد إﺣداث أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﯾن ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻣﻣﻛﻧﺎ وﺟﺎﺋزا ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻛﺎن اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﯾﮫ
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺔ اﻹدارة أن ﺗﻠﺗزم ﻓﻲ إﺻداره ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون وأن ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ
ذﻟك إﻟﻰ ﺳﺑب ﻣﺷروع ،ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﮫ ﺟﺎز ﻟﮭﺎ ﺳﺣﺑﮫ ﻟﻣﺎ اﻋﺗراه ﻣن ﻋﯾب ﯾﻧﺣدر ﺑﮫ إﻟﻰ
درﺟﺔ اﻻﻧﻌدام ھو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻟﻛون اﻟﺳﺑب رﻛن ﻣن أرﻛﺎن وﺟود اﻟﻘرار وﻧﻔﺎذه
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺗﺻرﻓﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ.
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وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻣﺎراﺗﻲ أﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن
اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل و اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم أﻻ اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﻼت أﺧرى ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﻌدام واﻟﻣﻼﺣظ
ﻛذﻟك أن اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻣﺎراﺗﻲ اﺗﺑﻊ ﻣﻧﮭﺞ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام.

 167اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻷﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  6ﻟﺳﻧﺔ  29ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  24-06-2007ﻣﻛﺗب ﻓﻧﻲ  ،29اﻟﺻﻔﺣﺔ .144
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺳﻠك اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن درﺟﺗﻲ ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻻداري
اﺗﺟﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري اﻟﻰ اﯾﺟﺎد ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل و اﻟﻘرار
اﻹداري اﻟﻣﻌدوم وﻟﻛن أﺧذ اﻟﻔﻘﮫ ﺑﻌدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ،ﻓﻣﻧﮭم ﻣن أﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﻧﮭم ﻣن
اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ أﻻ أن ﻓرﯾﻖ آﺧر أﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻟظﺎھر ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻓﺿل ﺟﺎﻧب ﻣن
اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻻﺧذ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﺣﯾث ﯾﺗﻘرر اﻹﻧﻌدام ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺧﻠف رﻛن ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻘرار
اﻹداري ،إﻻ أن ھﻧﺎك رأي آﺧر ﯾﻘر ﺑﺄن إﻧﻌدام اﻟﻘرار ﻣن ﺑطﻼﻧﮫ ﯾﺗﺣدد ﺑﻧوع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .وھو ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ أﻓرع .اﻟﻔرع اﻻول :ﻣﻌﯾﺎر أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻔرع
اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :ﻣﻌﯾﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟظﺎھر و اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ:
ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺧﻠف أﺣدى أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري واﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس :ﻣﻌﯾﺎراﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ

اﻟﻔرع اﻻول :ﻣﻌﯾﺎر أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ أﻗدم اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﻣن أﻗدم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ
طرﺣت ﻟﻠﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل و اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم ،وﯾﺳﻧد ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻔﻘﯾﮫ
ﻻﻓﯾرﯾر ،إذ ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺗﺻرف ﻻ ﯾﻔﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ إذا ﻟﺣﻘﮫ ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،و ذﻟك ﻷن
رﺟل اﻹدارة ﻗد ﺧرج ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ اﻟﻣﺣدد وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻗراره ﻓﺎﻗداً ﻟﻠﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﮭذا
اﻟﻌﯾب ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار ﻓﯾﺟﻌﻠﮫ ﺑﺎطﻼً ﻓﻘط و اﻟﻔرض اﻟذي ﯾؤﺳس ﻋﻠﯾﮫ ﻻﻓﯾرﯾر ﻧظرﯾﺗﮫ ھو
أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.
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وﯾﻛون اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻌدوﻣﺎ ً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﺗﺻب ﺳﻠطﺔ إﺻداره ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً
ﻣﺛل ﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄي ﺗﺄھﯾل ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو اﻋﺗداء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
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 168أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .130
 169أﻣل ﯾوﺳف اﻟﺑﺳﯾوﻧﻲ ،أﺣﻛﺎم دﻋوى اﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻻداري ﻟﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة،2017 ،
ص .149
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وﻗد ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻧزاع ،ﻣﻣﺎ ﯾﺻم ﻗرارھﺎ اﻹﻧﻌدام و ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻌدي
ﻋﻠﻰ أﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻌدى ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و ھﻲ ھﯾﺋﺎت ﺧوﻟﮭﺎ اﻟﻧظﺎم ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء.
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ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺿﻣن ﺣﺎﻻت اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدی ﯾﺗواﺟد ﺧﺎرج
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻣوظف اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄي ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،أو
اﻟﻣوظف اﻟذي زاﻟت ﻋﻧﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف ﻟﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻘطﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر
ﻋن ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً وﻟﯾس ﺑﺎطﻼً.

171

وﯾرى اﻟدﻛﺗور رﻣزى اﻟﺷﺎﻋر أن "ﻻﻓرﯾﯾر ﻟم ﯾوﺿﺢ ﻣﺗﻰ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً اﻋﺗداء
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و اﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﮭل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﺑﯾن اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ وﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺳﯾط و أن ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﻣﯾز ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ
اﻷﺷﯾﺎء".
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وﯾرى اﻟدﻛﺗور ﻏرﺑﻲ أﺣﺳن ﺑﺄن "ﻻﻓرﯾﯾر وان ﻛﺎن ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﮫ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ إﺑراز ﻓﻛرة
اﻹﻧﻌدام إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺣدد ﻣﻌﺎﻟﻣﮭﺎ وﻟم ﯾﻛن ﯾﮭدف إﻟﻰ اﺑراز ﻓﻛرة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ وإﻧﻣﺎ
ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﺳﯾم اﻟذي ﯾﻠﺣﻖ رﻛن اﻻﺧﺗﺻﺎص ،اذ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار
ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً إﻻ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋﯾب ﺟﺳﯾم ﺳواء ﺗﻌﻠﻖ ھذا اﻟﻌﯾب ﺑﺎﻟﺷﺧص ﻣﺻدر اﻟﻘرار أو ﻛﺎن ﻋﯾﺑﺎ
ﯾﺻﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﺿوﻋﻲ إذ ھﻧﺎك ﺣﺎﻻت أﺧرى أﻧﮭﺎ ﺗﺷﻛل اﻧﻌداﻣﺎ ً ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﺗﻌد ﻗرارات
ﺑﺎطﻠﺔ ﻓﻲ ﻧظر ﻧظرﯾﺔ ﻻﻓرﯾﯾر ،وھذه اﻟﻧظرﯾﺔ وإن ﻛﺎﻧت ﻋرﻓت اﻧﺗﺷﺎرا ً واﺳﻌﺎ ً ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻔﻘﮫ
واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻘﺎرن ﻧظرا ً ﻟﺳﮭوﻟﺗﮭﺎ و اﻧﺿﺑﺎط ﺣدودھﺎ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻓﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻘرار
اﻟﻣﻧﻌدم واﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل وإن ﻛﺎﻧت ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﺳم واﻟﻌﯾب
اﻟﺑﺳﯾط ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ،ﻷن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم ﻟﯾس ھو ذﻟك اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠف رﻛن
173
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻘط ،وإﻧﻣﺎ ھﻧﺎك ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻘرﯾر اﻻﻧﻌدام".

 170اﻟدﯾن اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑوزﯾد،اﻟﻘرارا اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻻدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس واﻻرﺑﻌون ،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،2005 ،ص .606
 171ﻋﻣرو ﻋدﻧﺎن ،أﺑطﺎل اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻻﻓراد و اﻟﻣوظﻔﯾن ،أﺳﺗﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس ،راﻣﻠﮫ،2001 ،
ص .117
 172رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .155
 173أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .131
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وﻛذﻟك أﺧذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﻰ أﺑو زﯾد ﻓﮭﻣﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ دراﺳﺔ ﻋن ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻔﻛرة
اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﻗﺻر ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي ،وﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗداء
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.

174

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﯾﻌﺗﻣد ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﺷﻛﻠﻲ و ھو ﻣﺗﻰ اﺗﺻل اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻻ
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌدوﻣﺎ ً ،ﻓﺎﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم ھو أﺟراء ﻣﻧﺑت اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ھو اﻟﻘرار او اﻻﺟراء
اﻟذي ﻻﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻣل ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻹدارة .واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﺣﯾﻧﮭﺎ
ﯾﺧرج ﻋن ﺣدود اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،أﻣﺎ إذا ظل اﻟﺗﺻرف داﺧل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻣﺑدأ
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻹﻧﻌدام ،ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ.
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و ﻟﻘد أﻋﻣد اﻟﻔﻘﮫ ﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻣل اﻹداري وﺑﺎﻗﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ،
ھﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي و اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻛون اﻟﺗﺻرف ادارﯾﺎ ً أي ﻣﻧﺳوﺑﺎ ً اﻟﻰ اﻹدارة،
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻻول اذا ﻛﺎن ﺻﺎدرا ً ﻣن ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،وﺗطﺑﯾﻘﺎ ً
ﻟذﻟك ﯾﻛون اﻟﻌﻣل ﻏﯾر إدارى اذا ﻛﺎن ﺻﺎدرا ً ﻣن ﻓرد ﻟﯾﺳت ﻟﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻣوظف أو ھﯾﺋﺔ ﻟﯾﺳت ﻟﮭﺎ
ﺻﻔﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وھذا ھو اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذي ﯾودى اﻟﻰ أﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﻌدوم .أﻣﺎ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﺗﺻرف ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﮫ ﻣﺛل ذﻟك
أن ﺗﺻدر اﻹدارة ﻗﺎﻧون أو ﺗﻔﺻل ﻓﻲ ﻧزاع ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء.
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وﯾرى اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي أن أﺳﺎس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻘرار
اﻟﻣﻧﻌدم ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺄن" :ﻛل ﻋﻣل ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﺻﻠﺔ ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ،
ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻧﻔﯾذا ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠوظﯾﻔﺔ

 174ﻣﺻطﻔﻰ أﺑو زﯾد ﻓﮭﻣﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻧﺷﺎ ٴة اﻟﻣﻌﺎرف ،1979 ،ص .655
 175ﻋﻠﻲ ﺧﺎطر ﺷطﻧﺎوي ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .740
 176اﻟدﯾن اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑوزﯾد ،اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  611و ص .613
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اﻹدارﯾﺔ ،ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻣﻼً ﻣﻌدوﻣﺎ ً .إﻣﺎ إذا أﻣﻛن رﺑط ھذا اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻟﻔﻛرة
اﻹﻧﻌدام ،ﻣﮭﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﯾب ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻌﻣل ،وﯾظل ﻣﺣﺗﻔظﺎ ً ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ".
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وﺑﯾن اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟطﻣﺎوي ﺑﺄن ﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ رﻛﻧﯾن" ،اﻷول :ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ
ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺻدر اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار أﻏﺗﺻﺎب
ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺑﺣﺎﻻﺗﮫ اﻟﻣﻌروﻓﮫ و ﻟم ﯾﺛر ﺧﻼف ﺑﺷﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ أﺧﺗﻼف درﺟﺎت اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﻔﻘﮫ.
واﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﯾﺗﻌﻠﻖ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣوﺿوع إداري ﻓﻠﯾس ﻟﻺدارة أن
ﺗﺻدر ﻗرارا ً ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿوع إداري :ﻷن ذﻟك ﯾﻛون ﻣﺧﺎﻟف ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ،واﻟذي ﻗﺎم ﺑﻔﺻل
اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وإدارﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠﯾس ﻟﻺدارة أن ﺗﺻدر ﻗرارا ً
ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ .وأﺿﺎف اﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﻌدام اﻟﻣﺎدي
ﻟﻠﻘرار اﻹداري ،وﻣن ﺻورھﺎ ﺗوھم ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﺑﺻدور ﻗرار ﻣن اﻹدارة )دون أن ﯾﺻدر ﻋﻧﮭﺎ
178
ذﻟك ﺣﻘﯾﻘﺔ( ،وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺣب اﻹداري واﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘرار اﻹداري ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع".
وأﺧذ ﻛذﻟك اﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﺣﺳن ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺄن "اﻟﻘرار اﻹداري
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺟودا ً وﻋدﻣﺎ ً" وﻣﻌﺗﺑرا ً اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺷﺧص دون أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،ﻛﺄن ﯾﮑون ﻣﺻدر اﻟﻘرار ﻓرد ﻋﺎدي ،أو أن ﻣﺻدر اﻟﻘرار ﻣﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،أو ﻗد ﺗﺧرج اﻹدارة ﺑﺈﺻدارھﺎ
ﻗرارا ً ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون ﻓﺗﺻدر ﻗرار ﺗﺧﺗص ﺑﮫ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺔ أو
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث:
أﺧذ ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻓﻛرة اﻟظﺎھر ﺣﺎﻟﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻋدم ﺻﺣﺗﮭﺎ
ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟظﺎھر ،و طﺑﻘت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف

 177ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .411
 178ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .413-411
 179ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﺣﺳن ﻣﺷﺎر أﻟﯾﮫ ﻟدى ،اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﻗراراﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .148
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اﻟﺑﺎطل اﺛﺎره اﻻﺻﻠﯾﺔ ،ﻓﺎﻟظﺎھر اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟذي أطﻣﺋﻧت اﻟﯾﮫ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭم ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺗﻰ ﻟو ﺧﺎﻟف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﯾﻘوم ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ھو اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ذاﺗﮭﺎ.
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وھذه اﻟﻔﻛرة ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﺑﺷﺄن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء
ﻣﻌﯾﺎرا ً ﻟﻠﺗﻔرﯾﻖ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻣﻌدوم ،وﯾﻌﺗﻣد ﻣﻌﯾﺎر اﻟظﺎھر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻘرار وﻣظﮭره
ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻋن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم ،ﻓﺈن دل ﻣن ﺷﻛل اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﺻدوره ﻣن ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ
ﻓﺈن اﻷﻓراد ﻣﻠزﻣون ﺑﺗﻧﻔﯾذه ،ﻻن ھذه اﻟﺳﻠطﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻘرار ﻗوﺗﮫ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻼﻓراد ،أﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﻣظﮭر اﻟﻘرار ﯾﻧﻔﻲ ﻋﻧﮫ اﻻﻟﺗزام ،وﻛﺎن واﺿﺣﺎ ً ﻋدم ﺻدوره ﻋن ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻداره
ﻓﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً وﻟﻸﻓراد أن ﯾﮭﻣﻠوا ھذا اﻟﻘرار.
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وذﻟك ان اﻻﻓراد ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺣﺳب اﻟظﺎھر أى ﻣﻊ ﻣن ﯾظﮭر ﺑﻣظﮭر اﻟﻣوظف اﻟرﺳﻣﻰ
اﻟﻣﻌﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ،اذ ﻟﯾس ﻣن واﺟب ﻛل طﺎﻟب ﺧدﻣﺔ أو ﻣراﺟﻊ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣوظف
اﺑراز ﻗرار ﺗﻌﯾﻧﮫ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺗﮫ و أﻧﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ واﺟب ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻐﯾر
ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﻌﻣل.

182

وأﺧذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوظف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟظﺎھر و ﯾﻌد أﺳﺎس ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ
أن اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺧطﺎب ﻣوﺟﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓراد ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻﻟزام،
وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻟﻣﺻدر اﻟﻘرار ﻣن ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ،و ﺳﺑب أﻧﺻﯾﺎع اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﮫ
ھو ﺗﺳﻠﯾﻣﮭم ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ ﺻدوره ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﺑﺣﯾث إذا ﺗﺑﯾﻧوا ﻣن ﺷﻛل اﻟﻘرار وﻣظﮭره أﻧﮫ
ﺻﺎدر ﺑﻼ ﺷك ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭم أن ﯾﻧﻔذوه ﻓورا ً وﻻ ﯾﺟوز ﻟﮭم اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ذﻟك وﻟو

 180أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .133
 181اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻدارة ﻋن ﻗراراﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .149
 182اﻟدﯾن اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑوزﯾد ،اﻟﻘرارا اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .612
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ظﻧوا ﺑﮫ اﺧﺗﻼ ًل .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣظﮭر اﻟﻘرار ﯾﻧﻔﻰ ﻋﻧﮫ اﻻﺣﺗرام وﯾﻛون ﻣن اﻟﺑﺎرز ﻟﻸﻓراد وأﻧﮫ ﻟم
ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻛﺎن اﻟﻘرار ﺑﺎطﻼً.
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أﻻ أن ﻣﻌﯾﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟظﺎھر واﺟﮫ اﻋﺗراﺿﺎ ً ﻣن ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻣﯾز اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻋن
اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم ،ﻟﻛوﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﻘرار اﻹداري وﺗﻘدﯾر ﻣﺷروﻋﯾﺗﮫ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺑل
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظرة اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻰ ھذا اﻟﻘرار ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ ً
ﻟدى اﻟﺑﻌض  -وﻣﺷروﻋﺎ ً ﻟدى اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ،ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ذﻟك ،ﻛل ﺑﺣﺳب ﺧﺑرﺗﮫ
وﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﺗﮫ،
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻘدﯾر ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن واﺟب اﻟﻘﺿﺎء وﻟﯾس ﻣن

واﺟب اﻷﻓراد ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﯾﺎرا ً ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل
ﻋن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم وﻛذﻟك ﻓﺈن ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗد ﯾدﺧل ﺣﺎﻻت ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري ﺿﻣن ﺣﺎﻻت
اﻹﻧﻌدام ،ﻟﻛوﻧﮫ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظرة اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻠﻘرار اﻹداري ،وإن ھذه اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم
اﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھذا
اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻧظري ﺑﺣت ﻟﯾس ﻟﮫ ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘﺿﺎء.
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اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ :ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺧﻠف أﺣدى أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري
ﯾﻘوم ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﺧﻠف أﺣد أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﯾﻛون ﺑﺻدد ﻗرار ﻣﻌدوم
اذا ﺗﺧﻠف أﺣد ارﻛﺎﻧﮫ وﯾﻛون اﻟﻘرار ﺑﺎطﻼً اذا ﺷﺎب أرﻛﺎﻧﮫ ﻋﯾب ﻣﺎ أو اذا ﺗﺧﻠف ﺷرط ﻣن ﺷروط
ﺻﺣﺗﮫ ،وھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ھو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ أن ﯾﻘﯾس اﻟﻘرار اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ ،وإذا اﺗﻔﻖ أﻧﺻﺎر ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻣﺑدأ ﻋﺎم ،إﻻ أﻧﮭم اﺧﺗﻠﻔوا ﺣول ﻋدد اﻷرﻛﺎن اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻘرار ،ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن ،وﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل ﺑﺄﻧﮭﺎ أرﺑﻌﺔ ،وﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل ﺑﺄﻧﮭﺎ
اﺛﻧﺎن.
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ﻓﻛﻣﺎ ﻟﻠﻌﻘد ارﻛﺎن ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻻ ﯾوﺟد ﻣن دوﻧﮭﺎ ،وﻟﮫ ﻛذﻟك ﺷروط ﺻﺣﺔ اذا ﺗﺧﻠﻔت

 183ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو ،ﻧظرﯾﺔ اﻟظﺎھر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ ،اﻟﻌدد  ،1980 ،1ص .50
 184أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .134
 185ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﺷرﯾف ،اﻟﻘرار اﻻداري اﻟﻣﻧﻌدم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .60
 186ﻋﻠﻲ ﺧﺎطر ﺷطﻧﺎوي ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .741
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ﺗؤدي اﻟﻰ ﺟواز أﺑطﺎﻟﮫ ،ﻓﻛذﻟك اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أرﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓرھﺎ و أﻻ اﻋﺗﺑر
ﻣﻌدﻣﺎ ً وﺷروط ﺻﺣﺔ ﻟو ﺗﺧﻠﻔﺔ ﺻﺎر اﻟﻘرار ﺑﺎطﻼً.
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وﯾرى اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود ﺣﻠﻣﻲ أن "اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﺳﯾم أو اﻏﺗﺻﺎب
اﻟﺳﻠطﺔ وﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺳﯾط ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧروج اﻟﻘرار ﻋن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ
اﻟوﻻﯾﺔ ،وﻟﮭذا ﻓﻲ رأﯾﮫ أن ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟوﻻﯾﺔ ،اﻟوﻻﯾﺔ ھﻲ أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن اﻟﺟﮭﺔ
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘرار .اﻣﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﮭو أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار ﻣن اﻟﻌﺿو اﻹداري اﻟﻣﺧﺗص،
داﺧل اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ،واﻟوﻻﯾﺔ رﻛن ﻣن
أرﻛﺎن اﻟﻘرار ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﻔﮫ اﻧﻌدام اﻟﻘرار ،اﻣﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﮭو ﺷرط ﻓﻲ ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻠﻔﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘرار ﻟﻺﻟﻐﺎء ،ﻓﺈذا ﺻدر اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﺟﮭﺔ ﻟﯾﺳت ذات وﻻﯾﺔ ﺳﻣﻲ
ً 188
ذﻟك أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﻌدوﻣﺎ".
ذھب اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﯽ ﻛﻣﺎل وﺻﻔﻲ إﻟﻰ أن "ﺗﺧﻠف أﺣد أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري ﯾؤدي إﻟﻰ
اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري ،ﺑﺣﺟﺔ أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،وإن ﺗﮭدم أﺣد أرﻛﺎن
اﻟﻌﻘد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﻌﻘد ،وﺗﻔرﯾﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺗﺧﻠف أﺣد أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري ﯾؤدي إﻟﻰ
اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري ،وان أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻻداري ﺣﺳب رأﯾﮫ -ھﻲ ﺛﻼﺛﺔ ،اﻹرادة ،اﻟﻣﺣل،
واﻟﺳﺑب .وأﻣﺎ ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﮭﻲ أرﺑﻌﺔ ﺷروط :اﻟﺷﻛل واﻻﺧﺗﺻﺎص )اﻟﻠذان ھﻣﺎ
ﻣن ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻹرادة( وﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون :وھو ﺷرط ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻧﻲ )وھو اﻟﻣﺣل(،
189
وأﺧﯾرا ً ﻋدم اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ وھو ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻟث أي اﻟﺳﺑب".
وﯾرى اﻟﺑﻌض اﻻﺧر ،وﻣﻧﮭم اﻟدﻛﺗور طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺧﻠف اﻷرﻛﺎن ،إﻻ أﻧﮫ
اﺧﺗﻠف -ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري  -ﻣﻊ ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﯽ وﺻﻔﯽ ،ﻣﺳﺗﻧد ﻓﻲ
رأﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار اﻹداري ﺣﯾث ﻗﺎل:
"ﻟﯾس ﺛﻣﺔ ﺷك ﻓﻲ أن اﻟﻘرار اﻻداري  ،ﻛﻛل ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎده .وأﻧﮫ ﺣﯾن ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻟﮫ ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻛن ﯾﺟب ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺷرﻋﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎ ً ﻵﺛﺎره
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷراﺋط اﻟﻣﻘررة ﻟﺻﺣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون .واذا ﻛﺎﻧت أرﻛﺎن وﺟود
اﻟﻘرار اﻻداري واﻧﻌﻘﺎده ﻟﯾﺳت ﻣﺣل اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻧﺣن ﻧﻣﯾل اﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ،ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻟﻠﻘرار اﻻداري ﺑﺄﻧﮫ أﻓﺻﺎح ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻋن ارادﺗﮭﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن
ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻘﺻد أﺣداث اﺛر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻌﯾن ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ً وﺟﺎﺋزا ً ﺷرﻋﺎ ً وﻛﺎن اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﯾﮫ
 187أﻣل ﯾوﺳف اﻟﺑﺳﯾوﻧﻲ ،أﺣﻛﺎم دﻋوى اﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻻداري ﻟﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .149
 188ﻣﺣﻣود ﺣﻠﻣﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .135-134
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اﺑﺗﻐﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻧﻌﺗﻘد ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻌرﯾف أن رﮐن اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻻدارﯾﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر »اﻓﺻﺎح ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻋن ارادﺗﮭﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ« وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﺟرى
ﺑﮫ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر ،ﻓﺎﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﺻل ﺑﻐﯾر ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار.
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﺗﺧﻠف رﻛن اﻟﻣﺣل أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،وﺗﺧﻠف رﻛن اﻟﺑﺎﻋث أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ
وﺗﺧﻠف رﻛن اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺷﻛل أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻛل أوﻟﺋك ﻻ ﯾؤدی اﻟﻰ ﻏﯾر ﺑطﻼن اﻟﻘرار
اﻻداري وﻟﯾس اﻧﻌداﻣﮫ .ﻷن اﻷﺻل اﻟدﺳﺗوری اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻧظم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ
أﻧﮭﺎ ﻗد رﺧﺻت ﻣن اﻟﻘﺎﻧون )ﺑﻣﻌﻧﺎه اﻟﻌﺎم( ،ﻓﻲ أن ﺗﻌﺑر ﻋن ارادة اﻟدوﻟﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم .ﺛم وﺿﻌت ﺷروط ﻟﺻﺣﺔ ھذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻻرادة ﯾﺗﺻل ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص
وﯾﺗﺻل ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﺣل واﻟﺷﻛل أو اﻟﺳﺑب او اﻟﻐﺎﯾﺔ :ﺑل ﻟﻌﻠﻧﺎ ﻻ ﻧﻐﺎﻟﻲ اذا ﻗﻠﻧﺎ أن اﻟﺷروط
اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺣل واﻟﺷﻛل واﻟﺳﺑب واﻟﻐﺎﯾﺔ ،ﻟﯾﺳت ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر اﻻ ﺷروطﺎ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص.
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣن اﻟﺷﺋون اﻻ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻟﻣﺣل
اﻟﺗﺻرف وﺷﻛﻠﮫ وﺳﺑﺑﮫ وﻏﺎﯾﺗﮫ .ﻓﺎن ھﻲ ﺧﺎﻟﻔت أﺣد ھذه اﻟﺷروط ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻣرﺳوﻣﺔ
190
ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺻرف."...
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﺣﺳب رأﯾﮫ ﻓﺈن رﻛن اﻹرادة ھو اﻟرﻛن اﻟوﺣﯾد اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘرار اﻹداري،
وﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺷروط ﺻﺣﺔ اﻟﻘرار اﻹداري .أي إن ﺗﺧﻠف
رﻛن اﻟﻣﺣل أو اﻟﺳﺑب أو اﻟﺑﺎﻋث أو اﻻﺧﺗﺻﺎص أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘرار ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻌدام
اﻟﻘرار وإﻧﻣﺎ إﻟﻰ ﺑطﻼﻧﮫ.
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اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس :ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ
ﯾﺳﺗﻧد ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻠﺣﻖ اﻟﻘرار اﻹداري و ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر
ﯾرﺑط ﺣﺎﻻت اﻧﻌدام اﻟﻘرار ﺑﻣدى ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ أي رﻛن ﻣن
أرﻛﺎﻧﮫ ،وﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﻓﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗﺻل ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻰ ﺣد اﻹﻧﻌدام
وﺗﻔﻘده ﻛﯾﺎﻧﮫ وﯾﺟرده ﻣن ﺻﻔﺎﺗﮫ وﻣﻘوﻣﺎﺗﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻧﺷﺊ ﻟﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻻ
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻘرارات اﻻدارﯾﺔ.
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أﺧذ اﻟدﻛﺗور رﻣزي اﻟﺷﺎﻋر "ﺑﻣﻌﯾﺎر ﺟﺳﺎﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم
ﻋن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘرار ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،واﺳﺗﻧد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ
 190طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .247
 191طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .249
 192اﻟدﯾن اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑوزﯾد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .618-717

76

ﻣﺑدأ ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ،واﻟذي ﯾﻠزم اﻹدارة ﺑﺎﺣﺗراﻣﮫ ﻓﻲ
ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭذه اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﻘرار
اﻹداري .أﻣﺎ إذا ﻣﺎرﺳت اﻻدارة ﺣﻘﺎ ً ﻗرره ﻟﮭﺎ اﻟدﺳﺗور وﺧﺎﻟﻔت ﺑﺻدده ﺑﻌض اﻹﺟراءات و
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ ﻓﻼ ﯾﻌﺗﻘد أن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﺗﺻل
ﺣد اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ،وﯾﺧﻠص ﻣن ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻘرار
اﻟذي ﺗﺻدره ﺟﮭﺔ اﻻدارة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﮫ ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻻ إذا ﻟم ﯾﺟد ﻟﮫ ﺳﻧد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ" .193
وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور رﻣزي اﻟﺷﺎﻋر أﻧﮫ "وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﻛون ﺑﺻدد ﺻورﺗﯾن ﻟﻺﻧﻌدام
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟذي ﺗﺗﺻل ﺑﮫ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﮫ:
اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ :اﻻﻧﻌدام ﻻﻧﺗﻔﺎء ﺻﻔﺔ ﻋﺿو اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋن ﻣﺻدر اﻟﻘرار.
أوﻻً :اﻏﺗﺻﺎب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﺷﺧص ﻻ ﺳﻠطﺔ ﻟﮫ إطﻼﻗﺎ ً
ﺑﺈﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻛﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﻓرد ﻋﺎدي ،ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻹدارة ،أو ﺻدور اﻟﻘرار
ﻣن ﻓرد ﺑدأت إﺟراءات ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ وﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،وﺻدور ﻗرار ﻣن ﻣوظف أﺑطل اﻟﻘﺿﺎء أﻣر
ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻟﻛوﻧﮫ ﻣﻌﯾﺑﺎ ً .وﺣﺎﻟﺔ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن ﺷﺧص زاﻟت ﻋﻧﮫ ﺻﻔﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ :ﺑﺳﺑب
اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ،أو اﻟﻔﺻل ،أو اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ،أو ﻹﻧﺗﮭﺎء وﻛﺎﻟﺗﮫ ،أو ﻟﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :اﻏﺗﺻﺎب ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ :وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﺻدور اﻟﻘرار ﻣن أﺣد
رﺟﺎل اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻣوظف واﻟﻛﺎﺗب واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
اﻟوزارات ،وﻛذﻟك اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮭم ،ﻷن
اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻌط ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻟﮭم.
اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :اﻹﻧﻌدام ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘرار ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.
إن اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗرﺗﯾب اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﮭدﻓﮫ اﻟﻘرار ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣﻧﻌدﻣﺔ واﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻧوﻋﺎن:
اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺄن ﯾﺻدر ﻗرار ﺑﺗرﻗﯾﺔ ﻣوظف ﻣﺣﺎل اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ،وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ :ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠدﺳﺗور وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ :إﺻدار اﻹدارة ﻗرارا ً  -ﻣﻌﺗدﯾﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ
ﻣن اﻟدﺳﺗور :ﻛﺎﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺑﺈﻋطﺎء اﻣﺗﯾﺎز ﻟﻣوظﻔﯾن دون ﻏﯾرھم ،ﺑﺳﺑب اﻟدﯾن أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻠﻐﺔ
أو اﻟﻌﻘﯾدة .وﻛذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻲ ﺗﻛرس ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت،
ﻓﺈذا أﺻدرت اﻹدارة ﻗرارا ً ﻣﻌﺗدﯾﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﮭذا ﯾﺟﻌل
ﻗرارھﺎ ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧﻌدام :وﻛذﻟك اﻋﺗﺑر اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻹدارة ﻣﻌﺗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
ﻣﻌدوﻣﺎ ً ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺳﻠطﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري .وﻛذﻟك ﺻدور
اﻟﻘرار ﻣن اﻹدارة ﻣﻌﺗدﯾﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ ،ﻟﻛون اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري ﻗد ﻗﺎم ﺑﺗﻘﺳﯾم
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم داﺧﻠﯾﺔ وإدارﯾﺔ ،وﺑﻌد ذﻟك وزع اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺑﯾن اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺋﺎت
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اﻹدارﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً اﻋﺗداء وزﯾر ﺑﻘراره ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص وزﯾر آﺧر ،وﻛذﻟك اﻋﺗداء
194
ﻣﺟﻠس ﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻣﺣﻠﻲ آﺧر".
وﻟﻘد ﺳﺎﯾر اﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﷲ طﻠﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ :ﻟﺗﻣﯾﯾز
اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻋن اﻟﻘرار ﻋن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم ،واﺳﺗﻧد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻰ وﺿوح ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘرار ﻟﻠدﺳﺗور
ﻣن دوﻧﮫ ،ﻓﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺻﺎدر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗور ﻣﺧﺎﻟﻔﺔً واﺿﺣﺔ ﻓﺈن اﻟﻘرار
ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎً ،وﯾﻛون اﻟﻘرار ﺑﺎطل إذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ واﺿﺣﺔ.
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وذھب اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻰ ﻋﺑد ﷲ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺣﯾث ﯾرى ﺑﺄن "ﺣﺎﻻت
اﻹﻧﻌدام ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ
ﺗﺷﻣل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺧرج إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود ﻟﺗﺧﻠف اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻹرادة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة أو
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ واﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘرار اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ،وﯾرى ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ
ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻌدوﻣﺎ ً أو أﺑﺎطﻼً أو ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إﻧﻣﺎ ھو ﺑﺣث ﻻﺣﻖ
196
ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺗﺻرف و ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺗﮫ".
رأي اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾر اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌراض اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾر اﻟﺗﻲ طرﺣﮭﺎ
اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﻔﻘﮫ:
رﻏم ﺗﻌدد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ طرﺣت ﻟﺗﻣﯾز اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻋن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم ﻏﯾر اﻧﮫ ﯾﻼﺣظ
أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﺻورة ﻣن ﺻور أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ،ﻓﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد اﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻣﺻدر اﻟﻘرار ﻣن ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﺄذا أﻧﻘطﻌت اﻟﺻﻠﺔ أﻋﺗﺑر اﻟﻘرار أﻏﺗﺻﺎﺑﺎ ً ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻣﻌﯾﺎر ﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟظﺎھر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﻠت اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ واذا أﻧﻘطﻌت أﻋﺗﺑر ﻋﻣﻠﮫ أﻏﺗﺻﺎب ﻟﻠﺳﻠطﺔ
اﻹدارﯾﺔ ،وأﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺧﻠف رﻛن ﻣن اﻷرﻛﺎن ﯾؤدي اﻟﻰ اﻹﻧﻌدام وﻣن ھذه اﻷرﻛﺎن رﻛن
اﻷﺧﺗﺻﺎص و رﻛن اﻟرﺿﺎ واﻷرادة ﻓﺎذا ﺗﺧﻠﻔت ﻋد ﻣن ﺻور اﻷﻏﺗﺻﺎب واﺧﺗﻠﻔوا ﺣول اﻷرﻛﺎن
اﻷﺧرى ،و ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻣﻌﯾﺎر أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺻﻠﺢ أن ﺗﻛون ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﯾب ﻋدم
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اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﺳﯾم وﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑﺳﯾط أﻻ أﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻌﯾﺎرا ً ﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ
ﺣﺎﻻت اﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻻداري.
وﯾذھب اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻰ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻌﯾﺎر ﺟﺳﺎﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻﻧﮫ أﻗدر ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾد اﻹﻧﻌدام ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺟرد ﻋﻣل ﻣﺎدي
ﻓﻲ ﻛل اﻻﺣوال ﻓﮭو ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺎول ﺗوﺣﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ودﻣﺞ
ﺑﯾن ﻣﻌﯾﺎر اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ و ﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ،و ﻛذﻟك ﺣﺎول ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﺿوي و اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ،ﻓﯾراﻗب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷول اﻟﺟﮭﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ﺣﯾث
اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻣن ﻋدﻣﮫ ،وﯾراﻗب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻣل وﻣدى ﺻﻠﺗﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ.
وﻟﻘﻲ ﻗﺑوﻻً واﺳﻌﺎ ً ﻟدى اﻟﻔﻘﮫ و اﻟﻘﺿﺎء ﺣﯾث أﻋطﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣروﻧﮫ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻹﻧﻌدام.
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اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﯾن أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻣﮭد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻟﻣواﺟﮭﺔ
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄن ﻻﺑطﻼن أﻻ ﺑﻧص ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟزواج وﻣن ﺛم ﺗطورت وﻟﻛن أدى اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ
اﻻﺧذ ﺑﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﮭﺎﺟﻣﺗﮭﺎ واﻧدﺛﺎرھﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻻن اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻘد اﻟﺑطل ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً
واﻟﻌﻘد اﻟﻣﻧﻌدم ﯾﺻطدم ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻖ ﺣﯾث ﻻ ﻓرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺛر وھﺟرت اﻟﻧظرﯾﺔ وﻋﺎد
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ وھو اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ واﻟﻧﺳﺑﻲ ،وﻣن ﺛم ﻧﻘﻠت اﻟﻔﻛرة اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون
اﻹداري وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗظﮭر ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﮫ وإن ظﮭرت ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﻔوﺿو اﻟدوﻟﺔ ﻻﻓرﯾﯾر ودﯾﻔﯾد
وﺗم اﻹﺧذ ﺑﺗﻠك اﻟﻔﻛرة ﻣن ﻗﺑل ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري وطﺑﻘﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﮫ.
أﻻ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﻣﻌﯾﺎرا ً واﺣدا ً ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌدوم واﻟﺑﺎطل وﺗﻧوﻋت
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ طرﺣت ﻓﺄﺧذت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ
ﻏرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺻﺎرﺧﺔ ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗﻣﯾز اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل
اﻟذي ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم اﻟذي ﯾﻔﻘدھﺎ وأﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺄن اﻟﻘرار
اﻹداري ﻻﯾﻔﻘد ﺻﻔﺗﮫ اﻻدارﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ أﺻﺎﺑﮫ ﻣن ﻋﯾب ﺟﺳﯾم ﺣﺗﻰ ﻟو اﻧطوى ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﻛﺎن ﯾﺄﺧذ ﺑﺎن اﻟﻘرار ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌدوﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ
وھﻲ ﺻدور اﻟﻘرار اﻹداري ﻣن ﻓرد أو ﺳﻠطﺔ ﻻﻋﻼﻗﮫ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹدارة أو ﻣن ﻻﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘرﯾﯾر
إﻻ أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﺎد وطﺑﻖ اﻹﻧﻌدام ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت وذﻟك ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ روزا ﺟﯾرار ،وأﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﻓﻘد أﺧذ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ
ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻣﻌدوم أﻻ أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﺗﺑﻧﻰ ﺣﺎﻻت أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ
وﺗوﺳﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺗوﺳﻌﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً .و اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻣﺎراﺗﻲ أﺧذ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻋدة ﺣﺎﻻت
اﺧرى .و أﻣﺎ اﻟﻔﻘﮫ طرح ﻋدة ﻧظرﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎ اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ و ﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻدارﯾﺔ و ﺗﺧﻠف
اﻻرﻛﺎن وﻣﻌﯾﺎر اﻟظﺎھر و ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ.
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وﻓﻲ ﺧﺗﺎم ھذا اﻟﺑﺣث ﻟﻣوﺿوع اﻹﻧﻌدام ﻛدرﺟﺔ ﻣن درﺟﺎت ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري ،ﺗوﺻل
اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

أوﻻ ً :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 -1أن ﻓﻛرة اﻹﻧﻌدام ﻗد اﻧدﺛرت ﻣن ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص و أزدھرت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري وﺗﺑﻧﮭﺎ
اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء.
 -2أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر درﺟت اﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام وﺟﻌﻠﺗﮫ ﻣرادﻓﺎ ً
ﻟﻠﻘرار اﻟﺑطل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻻﻓراد ﺑﺳﺑب اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن ﻧظر
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ أﻻ أﻧﮭﺎ ﺗراﺟﻌت ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻌد ﻋن ﻣوﻗﻔﮭﺎ وﺗطﻠﺑت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ.
 -3أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺧذ ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﮫ ﺑﻣﻌﯾﺎر ﺷﻛﻠﻲ ﻟﺗرﺗﯾب اﻹﻧﻌدام ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﮫ ﻣﻧﮫ
ﻟﺗﺿﯾﻖ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻌدوﻣﮫ ﻓﻘد ﻗرر أن أي ﻗرار ﺻﺎدر ﻣن ﺳﻠطﮫ أدارﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرار
إداري ﺣﺗﻰ ﻟو أﻋﺗدى ﻋﻠﻰ أﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺳﻠطﺔ أﺧر و ﻓﻲ ﻓﺗرة أﺧرى ﻗرر اﻻﻧﻌدام ﺑﻧظر
اﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ روزان ﺟﯾرار.
 -4اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺻر أﺗﻔﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ و ﺑل زاد
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺎﻻت أﺧرى اﻋﺗﺑرھﺎ اﻟﻔﻘﮫ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل.
 -5ﯾوﺟد أﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺣد اﻻدﻧﻰ ﻟﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌدام ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻻﻣﺎرﺗﻲ و اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﻣﺻري
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﯾﮭﯾب اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري و ﻛذﻟك اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎرا ً واﺿﺣﺎ ً
ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﻧﺣدر ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻧﻌدام ﻧظرا ً ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن
اﻧﻌدام اﻟﻘرار ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧطﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺدارة و اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
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وﻛذﻟك ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺄن ﯾﺣدد ﺣﺎﻻت إﻧﻌدام اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﻣﺎرﺗﻲ.
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اﻟﻣراﺟﻊ
أوﻻً :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -1أﺷرف ﺣﺳﯾن ﻋطوة ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻻﺣدث
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻻوﻟﻰ.2013 ،
 -2اﺑرھﯾم ﺧورﺷﯾد اﻟﻣﻔرﺟﻲ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋن ﻗراراﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ
ﻟﻼﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ.2018 ،
 -3ﺑﻧﺎر ﺳردار زھدي ،ﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ.2017 ،
 -4ﺣﻣدي ﯾﺎﺳﯾن ﻋﻛﺎﺷﺔ ،اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟﺟزء اﻻول.2010 ،
 -5ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.1974 ،
 -6ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،اﻟﻛﺗﺎب اﻻول ،ﻗﺿﺎء اﻻﻟﻐﺎء ،دار اﻟﻔﻛر
اﻟﻌرﺑﻲ.1976 ،
 -7طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿواﺑط ﺧﺿوع اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،دار اﻟﻧﮭظﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻟﻘﺎھرة.1976 ،
 -8طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف ،رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻹﻋﻣﺎل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة.1977 ،
 -9ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟﺟزء اﻻول ،ﻣﺻﺎدر
اﻻﻟﺗزام.1964 ،
 -10ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑدﷲ أﺑوﺳﻣﮭداﻧﺔ ،اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ
ﻟﻼﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ.2012 ،
 -11ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔﺔ ،دﻋوى اﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.2008 ،
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 -12ﻋﺑدﷲ طﻠﺑﮫ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
دﻣﺷﻖ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.1993 ،
 -13ﻋﻠﻲ ﺧﺎطر ﺷطﻧﺎوي ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯾﺔ،
.2004
 -14ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻟﻠﻧﺷر.2009 ،
 -15ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻰ ﻋﺑدﷲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1996 ،
 -16ﻓﯾﺻل ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺷواﺑﻛﺔ ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﺣﺎﻓظ.2016 ،
 -17ﻣﺣﻣد اﻟﻌواﻣﻲ اﻟﻣﻧﺻوري ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ.2019 ،
 -18ﻣﺣﻣود ﺣﻠﻣﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.1977 ،
 -19ﻣﺻطﻔﻰ أﺑو زﯾد ﻓﮭﻣﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻧﺷﺎ ٴة اﻟﻣﻌﺎرف.1979 ،

ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 -1ﺑرھﺎن زرﯾﻖ ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻹداري ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،دﻣﺷﻖ ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻻوﻟﻰ.2002 ،
 -2رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،
.1997
 -3ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﯾن ﺷﻣس ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.1991 ،
 -4ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻣر دﻏﻣش ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
.2018
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 -5ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺷرﯾف ،اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻔﻛر ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻻوﻟﻰ.2014 ،

ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟرﺳﺎﺋل واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 -1أﻟﮭﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣﻼوي ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑطﻼن ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ واﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ
دﻛﺗوراه ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﮭﺎ.2018 ،
 -2أﻣل ﯾوﺳف اﻟﺑﺳﯾوﻧﻲ ،أﺣﻛﺎم دﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻟﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ
ﻓﻠﺳطﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة.2017 ،
 -3اﻟدﯾن اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑوزﯾد ،اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس واﻻرﺑﻌون ،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ،
ص .2005 ،636–597
 -4اﺷرف ﻋزﻣﻲ ،اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم ﻓﻲ ﺿؤ ﻣﺣﻛﻣﺗﻲ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ واﻻردﻧﯾﺔ
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑرﯾزﻧت ،ﻟﺑﺎن ،ﺑﯾروت.2011 ،
 -5أﺣﺳن ﻏرﺑﻲ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم و اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ زﯾﺎن ﻋﺎﺷور اﻟﺟﻠﻔﺔ.2010 ،
 -6ﺑرھﺎن ﺷﻼل ،ﺑﻌﻧوان اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌدم ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن
ﻣﮭدي ،أم اﻟﺑواﻗﻲ ،اﻟﺟزاﺋر.2017 ،
 -7ﺑن ﺧﻠف ﷲ ﻟﯾﻧدة ،ﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري واﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت
ﻋﻠﯾﮫ ،رﺳﻠﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑو ﺿﯾﺎف.2017 ،
 -8ﺷرﯾف أﺣﻣد ﺑﻌﻠوﺷﺔ ،دﻋوى إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزھرة ،ﻏزة.2010 ،
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 -9ﻋﻣرو ﻋدﻧﺎن ،أﺑطﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻻﻓراد و اﻟﻣوظﻔﯾن ،أﺳﺗﺎذ
اﻟﻘﺎﻧون اﻻداري ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس ،راﻣﻠﮫ.2001 ،
 -10ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد اﻟﻠطﯾف ،أﺣﻛﺎم اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣرﻓﻌﺎت اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻔﻘﮫ
اﻻﺳﻼﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻣﻧﯾﺔ.2004 ،
 -11ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو ،ﻧظرﯾﺔ اﻟظﺎھر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد
اﻟراﺑﻊ ،اﻟﻌدد  ،1ص .1980 ،90–45

راﺑﻌﺎً :اﻟﻣﺻﺎدر اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
 -1ﺷﺑﻛﺔ ﻗواﻧﯾن اﻟﺷرق ،ﺗم اﻟدﺧول إﻟﯾﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 2020/10/29
https://eastlaws-com.uaeu.idm.oclc.org/home/index
 -2اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎر ﻧﺟﯾﻣـﻲ ﺟﻣـﺎل ،اﻷﺣﻛـﺎم و اﻟﻘـرارات اﻹدارﯾـﺔ اﻟﻛﺑـرى ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻔرﻧﺳـﻲ،
ﺗم اﻟدﺧول إﻟﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺦ 2020/10/20
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t709-topic
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